Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

# Vorwort

Wieder einmal ging ein Jahr vorüber, und wir befinden uns am Ende des Jahres 2020 – Zeit, einige Bücher noch aufzuarbeiten, die ich Euch anbieten möchte.

Dieses Jahr hat uns allen eine Menge abverlangt – doch Gott hat uns hindurchgetragen.

Für mich persönlich bot die Zeit, die ich gewonnen habe, die Gelegenheit, einige neue Bücher zu erstellen. Gleichzeitig überarbeite ich viele der alten Bücher, sei es, um Fehler zu beheben oder neue Inhalte hinzuzufügen. Zunächst möchte ich die bestehenden Autorenbücher bearbeiten, danach sollen dann die Bücher zum Kirchenjahr, die Andachtsbücher und 1-2 neue Reihen aktualisiert werden.

Vielleicht hat aber auch der eine oder die andere Lust, mitzumachen und neue Bücher zu erstellen – sprecht mich einfach an.

Euch allen wünsche ich Gottes reichen Segen und dass Ihr für Euch interessante Texte hier findet. Für Anregungen bin ich immer dankbar.

Gruß & Segen,

Andreas

# Jona und Nahum.

Von  
S. Preiswerk,  
Pfarrer zu St. Alban.

Die beiden Propheten Jona und Nahum, obwohl der Zeit nach ein Jahrhundert aus einander liegend, schließen sich doch zu Einem Ganzen zusammen durch die gemeinschaftliche Eigenthümlichkeit ihrer Sendung. Ihr Auftrag ist nicht, wie bei den übrigen Propheten[[1]](#endnote-2), sich zunächst oder gar ausschließlich an Israel zu wenden, und in ihren Mund ist keine der tröstlichen Verheißungen von dem Heiland ihres Volkes gelegt. Gen Ninive ist ihr Blick und ihr Wort gerichtet; sie haben der Weltstadt das Gericht Gottes anzusagen. Erst dadurch werden sie mittelbar - freilich darum nicht minder kräftig und nachhaltig - für ihr eigenes Volk zu Boten der Erlösung und des Heiles. Sie sind beide an die äußerste Peripherie des israelitischen Lebens gewiesen, und leben und reden doch aus dessen innerstem Mittelpunkte heraus. Diese merkwürdige Stellung trachten wir uns nun zu vergegenwärtigen, indem wir den einen und den andern Propheten in seiner Zeit und seiner Aufgabe genauer ansehen.

Der Inhalt des Büchleins, das den Namen des Propheten Jona an der Stirne trägt, ist uns allen schon von Kindheit auf wohlbekannt, freilich mehr nur von Seite der auffallenden Ereignisse, welche es enthält, als in Hinsicht auf die Bedeutung des Mannes, sofern sein Auftreten einen Ring in der Kette der Offenbarungen Gottes bildet. Auch ist uns nicht fremd, wie viel Zweifel und Spott gerade diese kleine Schrift vor manchen andern Theilen der Bibel auf sich gezogen hat. Was dieß letztere betrifft, so würde es schwerlich zweckmäßig sein, in Erörterungen darüber einzutreten, bevor wir uns überhaupt näher mit dem Gegenstand vertraut gemacht, um den es sich handelt; denn es wird uns wohl mehr Befriedigung gewähren, wenn wir uns bemühen, ein wohlbegründetes und auf möglichst genauer Sachkunde beruhendes Urtheil zu gewinnen, als wenn wir es bei oberflächlichem Absprechen und Streiten bewenden ließen. Wir befolgen im täglichen Leben den Grundsatz, jeden Menschen als einen ehrlichen anzusehen, so lange er uns nicht nöthigt, das Gegentheil zu glauben; wir lassen jedem Schriftsteller, welcher mit dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit auftritt, die Gerechtigkeit widerfahren, daß wir sein Buch als in guten Treuen geschrieben aufnehmen, bis wir etwa gegründete Ursache finden, zu mißtrauen. - Doch ganz ohne alle vorgefaßten Gedanken werden wir nicht an das Buch Jona treten können; es enthält Berichte von Wundern; stellen wir nun von vorne herein den Satz auf, daß jeder Wunderbericht Unwahrheit (Sage oder Fabel) sei, so thun wir überhaupt besser, von einer genaueren Betrachtung abzustehen[[2]](#endnote-3). Diese Frage ist aber nicht nur derjenigen Schrift eigen, von der wir eben reden, sondern wir begegnen ihr, unter verschiedenen Verhältnissen, in der ganzen Geschichte der Offenbarung Gottes, und es handelt sich hiemit um einen allgemeinen Grundsatz, dessen Erörterung hier nicht möglich, aber auch nicht nöthig ist, indem wir in dieser Hinsicht auf die Ergebnisse christlicher Philosophie verweisen, welche bei früherer Gelegenheit an diesem Orte uns von kundiger Hand sind vorgelegt worden. Wir befolgen demnach bei der Behandlung unsres Gegenstandes den Rath, welchen ein Bibelforscher schön und einfach so ausdrückt: „Versuch' es einmal und laß der heiligen Schrift die Ehre und Würde, die sie seit Jahrtausenden hat; siehe dann, ob nicht alles einfacher, würdiger, klarer, zusammenhangender sich darstellt, als wenn du mit den Zweifeln, die nur zerstören aber nicht aufbauen, Hand anlegst. Dieser innere, in deiner eigenen Ueberzeugung sich bildende Beweis soll der einzige sein, den wir gegen dich führen. “ Wenn wir zugleich uns erinnern, daß Jesus sich mit unzweideutigen Worten auf die Schicksale Jonas als auf wirklich geschehene Geschichte beruft, so wird dieser Umstand ein Grund mehr sein, uns vor leichtfertigem Absprechen zu hüten, das Buch mit dem würdigen Ernste zu behandeln, welchen es beansprucht, und dann erst unser Urtheil zu bilden, dessen Freiheit wir uns immerhin vorbehalten.

Vor allem fällt uns bei Jona auf, daß sein Buch nicht Weissagungen, sondern reine Geschichtserzählung enthält; was er im Auftrag des Herrn zu sagen hatte, das wird uns nur seinem allgemeinsten Inhalt nach ganz kurz, ja sogar nur sehr unvollständig angedeutet; das Gewicht wird recht mit Absicht ausschließlich auf das gelegt, was er gethan und besonders was er erlebt hat. Er gehört also zu denjenigen Männern Gottes, deren prophetische Bedeutung nicht in ihren Worten, sondern in ihrer Persönlichkeit liegt; man könnte ihn daher etwa mit David vergleichen. Doch nimmt er wieder eine ganz eigenthümliche Stellung ein, schon dadurch, daß er - wenigstens höchst wahrscheinlich - selber der Verfasser seiner Geschichte ist; denn wenn wir nach dem vorhin ausgesprochenen Grundsatze sein Buch zunächst als wahre Erzählung, wofür es sich ging, aufnehmen, so kann dasselbe kaum von einem Andern geschrieben sein, als von dem Manne selbst, der so gehandelt, gebetet, gemurrt, mit dem der Herr so geredet hat. Indem aber Jona seine Erlebnisse aufzeichnete, vielleicht auch bei seiner Rückkehr in die Heimat mündlich erzählte, tritt er doch auch mit ein unter die Reihe der Propheten, welche ihrem Volke und der Nachwelt einen Offenbarungsgedanken Gottes, einen Blick in den Erlösungsrathschluß des Ewigen zu eröffnen haben - dies aber nicht in der Form einer unmittelbar empfangenen und wiedergegebenen geistigen Eröffnung, sondern in der Gestalt eines Stückes prophetisch-vorbildlicher Lebensgeschichte.

Und dann ist es eben nur ein Stück, ein ganz ohne Zusammenhang mit dem übrigen Lebenslauf herausgenommener Abschnitt, was uns vorliegt; der Prophet wird nicht in seiner ganzen Persönlichkeit und Thätigkeit, sondern nur in einem einzelnen Ereignisse dargestellt. Das hat auch seine eigenthümliche Wirkung auf den Eindruck, welchen die Erzählung uns macht; wie wenn wir auf einem größeren Gemälde alles übrige verdecken und nur eine einzelne Gruppe dem Blick frei lassen, so tritt uns auch in dem engen ausschließlichen Rahmen unseres Büchleins das darin Enthaltene mit verstärkter Schärfe und Wirkung entgegen. Dazu kommt überdieß, daß auch hier erst noch alles nicht durchaus nöthige Beiwerk, wodurch im Leben auch außerordentliche Vorfälle etwas von ihrer Schärfe verlieren, von der Berichterstattung ausgeschlossen bleibt, und mit der sparsamsten Einfachheit der Darstellung die wesentlichen Züge Strich um Strich an einander gefügt sind.

Die Erzählung führt uns sogleich mitten in den Gegenstand ein. Jona, der Sohn Amitthai's, erhält von dem Herrn Befehl, in die große Stadt Ninive zu gehn und ihr Gottes Gericht anzukündigen. Das war ein unerhörter Auftrag; denn wenn auch einst Elisa (2. Kön. 8) nach Damascus ging, um den Hasael im Namen des Herrn als den Nachfolger Ben-Hadads zu bezeichnen, so geschah das nicht um der Syrer, sondern um des Reiches Ephraims willen; es war eine Weissagung an Hasael über und wider Israel; und überdieß war Syrien eine benachbarte, ohnehin schon mehrfach mit Israel in Berührung gekommene Macht; Jona dagegen sollte in das ferne, einstweilen mit Israel in keinem Zusammenhang stehende Ninive gehen, und dieser Stadt sollte durch ihn ein eigenes an sie gerichtetes Wort des Herrn mitgetheilt werden; er sollte in dieser Sendung sich zum Heiden-Propheten von Gott machen lassen. Das mußte allen seinen bisherigen Begriffen schnurstracks widersprechen; denn das war ja nach altisraelitischer Anschauung eben der Adel und Vorzug des Volkes Jakobs, daß in seiner Mitte Gott sich offenbare, während die gottlosen Heiden dieses Lichtes weder theilhaft noch würdig seien. Und nun sollte ein Prophet das Brot der Kinder nehmen und es den Hunden bringen, der Heidenstadt weissagen - und sei es auch das Gericht, doch es ihr weissagen, als wenn der Herr auch ihr Gott wäre! - Ebenso überraschend mußte auch für Jona der Beweggrund lauten, welchen ihm der Herr nannte: „denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich.“ Daraus wäre für Jona einfach der Schluß gefolgt: also solle der Herr seine flammende Strafe über Ninive senden, wie einst über den Thurmbau zu Babel - aber gewiß nicht: also möge er einen warnenden und vielleicht rettenden Propheten senden, wie seiner Zeit den Elia an das abtrünnige Reich Israel. - So wenig aber dieser Auftrag nach dem Sinne des Propheten war, so schön stimmt er überein mit dem Wesen des barmherzigen Gottes, der „ein Gott auch der Heiden“ ist (Röm. 3,29), wie er sich von da an je länger je deutlicher offenbarte. Israel freilich hatte lange und schwer zu lernen an diesem einen einfachen Satz von dem allgemeinen Erbarmen seines Gottes; und nicht nur Jona und seine Zeitgenossen hätten nimmermehr diesen Gedanken aus sich selber geschöpft, nicht nur auch den späteren Jahrhunderten blieb er trotz den immer bestimmteren Wiederholungen der Propheten ein unverdauter, sondern die Jünger Jesu selber, die erleuchteten Apostel kamen nur sehr allmählig zu der rechten Würdigung und Erfahrung dieser Wahrheit.

Aber der Befehl stand nun einmal da: die Sünden Ninives sind himmelschreiend, also soll der Stadt ein warnendes Prophetenwort vom Herrn zukommen. „Und Jona machte sich auf,“ aber keineswegs gen Ninive, um dem Herrn zu gehorchen, sondern in entgegengesetzter Richtung westwärts, „um zu fliehen gen Tarsis vor dem Herrn.“ (Luther hat mit einem allgemeinen Ausdrucke übersetzt: aufs Meer; der Grundtext ging das Ziel Jonas genauer an: Tarsis, die phönicische Handelscolonie in Spanien, jenseits der Meerenge, ungefähr an der Stelle des heutigen Cádiz.)

Wir verwundern uns billig über diese Handlungsweise Jonas, nicht bloß um des Ungehorsams, sondern fast noch mehr um der Thorheit willen, die darin lag. Er war ein Prophet; er kannte seinen Herrn recht gut als den, welcher das Meer und das Trockene gemacht hat, und dennoch hoffte er, daß auf dem Meere und vollends in der fernen Fremde der Arm des Gottes, der zu Jerusalem wohne, ihn nicht erreichen werde; trotz besserem Wissen in der Theorie legte er doch unwillkürlich für die Praxis den menschlichen Maßstab an das göttliche Können, und dachte, von Tarsis aus werde Gott ihn eben doch nicht so leicht nach Ninive bringen, wie von Jerusalem her. Es liegt eine überraschende psychologische Wahrheit in diesem Zuge; und wenn unsere Geschichte eine Dichtung wäre, so müßten wir ihren Verfasser als einen Meister in Menschenkenntniß und feiner Zeichnung bewundern. - Auch die Form der Erzählung ist auffallend; mit Weglassung aller Mittelglieder stehen nur die beiden Thatsachen da: der Herr befiehlt, und der Prophet thut nach Kräften das Gegentheil. Eine kraft- und wirkungsreichere Schilderung, als uns mit diesen zwei Pinselstrichen gegeben wird, ist kaum denkbar. Wer mit der Art und Weise der biblischen Geschichtschreibung vertraut ist, wird sich übrigens erinnern, daß dieser Lapidarstyl, dem wir hier in schärfster Ausprägung begegnen, nicht eine besondere Eigenheit des Buches Jona bildet, sondern - mit verschiedenen Abstufungen - allen biblischen Erzählern gemeinsam ist. Nicht einmal über den Beweggrund des Propheten zu solchem Ungehorsam wird uns eine Andeutung gegeben. Man könnte leicht auf die Vermuthung fallen, es sei die Furcht gewesen, die ihn gen Westen trieb; eine Aeußerung aber, die er später thut, führt vielmehr auf einen andern Gedanken. Da der Herr die Niniviten um ihrer Buße willen verschont, murrt Jona: das ist es ja, das ich sagte, als ich noch in meinem Lande war, darum ich auch wollte zuvorkommen, zu fliehen gen Tarsis; denn ich weiß, daß du ein Gott bist gnädig, barmherzig, langmüthig und von großer Güte, und lässest dich des Nebels reuen. Er war anderer Meinung als der Herr, und anstatt seine Gedanken den göttlichen unterzuordnen, unternahm er es, auf eigene Faust seinen Kopf durchzusetzen. Er zeigt sich als ein harter und trotziger, zugleich aber auch als ein eben so entschieden offener und ehrlicher Charakter.

Diese Geradheit nehmen wir auch in seinem weiteren Verhalten wahr. Der Herr wirft einen großen Wind aufs Meer, das Loos bezeichnet den Jona als den Schuldigen, dem der verderbliche Sturm gelte; da verhehlt er keinen Augenblick, wer er sei und was die Ursache seiner Reise; er erkennt in dem steigenden Wüthen des Meeres die Hand des Herrn, dem er entfliehen wollte, und der ihn auf den Flügeln des Sturmes ereilt hat, und nun beugt er sich eben so offen und ganz wie er vorhin widerstrebt; fest und ergeben zeigt er den Schiffern selber die sühnende Strafe an, die er verdient habe, und leidet sie willig. Der Tod ist der Sünde Sold. Wäre er nun, da sie ihn ins Meer warfen, ertrunken, so hätten wir ein erschütterndes und zugleich befriedigendes tragisches Geschick vor uns, das die Sühne in seinem Schooße trüge; der Prophet hätte nicht nur seine Schuld gebüßt durch Erleiden der gerechten Strafe, sondern zugleich sie gesühnt, indem er die Strafe als ein gebrochener und bußfertiger Sünder willig getragen.

Nun liegt aber gerade darin der Keim seiner Rettung; den trotzenden Propheten überwältigt und zerbricht der Herr, den sich demüthigenden führt er aus der Tiefe des Todes wieder zum Leben, denn er ist ja ein Gott gnädig, barmherzig, langmüthig und von großer Güte und läßt sich des Nebels gereuen. Und zwar geschah die Rettung in solcher Weise, daß Jona den ganzen Ernst des göttlichen Gerichts in den Schrecken des Todes zu erfahren bekam, um desto augenscheinlicher zu erkennen, daß es die Hand des Herrn sei, die ihn wieder aus dem Rachen der Unterwelt zum Leben geführt. Ein großer Fisch verschlang den Untersinkenden, und warf ihn am dritten Tage wieder aus ans Land.

Auch hier wird uns nur summarisch die Thatsache, aber keinerlei Einzelheit des Vorganges berichtet. Wir haben aber doch den Wunsch, ja das Bedürfniß, wenn wir die Sache als Wahrheit aufnehmen wollen, uns über den Verlauf irgendwie eine Vorstellung zu bilden; und dazu finden wir auch mittelbar einige wichtige Anhaltspunkte in dem Gebete, das uns aufgezeichnet ist als von Jona im Bauche des Fisches gesprochen. Vor allem sei, zum Ueberfluß vielleicht, bemerkt, daß wir unter dem großen Fische wohl etwa an einen gewaltigen Hai zu denken haben; ein Walfisch könnte freilich wegen seines eigenthümlichen Baues von Maul und Schlund keinen Menschen verschlingen; dieser Ausdruck findet sich nach der lutherischen Uebersetzung in der Stelle Matth. 12,40, wo der Grundtext ein Wort gebraucht, welches überhaupt jedes Meer-Ungeheuer bezeichnet.

Sodann kann Jona offenbar in seinem schwimmenden Grabe nicht geathmet haben; wir werden uns also die Erhaltung seines Lebens durch einen dem Scheintode ähnlichen Zustand vermittelt denken müssen, in welchem der Odem und der Herzschlag stille steht, das geistige Bewußtsein sich aus dem Leibesleben zurückzieht, ohne daß doch die völlige Scheidung zwischen Leib und Geist eintritt, die wir Sterben nennen. Mit dem Erwachen aus diesem Zustand, mit der Wiederkehr des seelischen Bewußtseins müßte dann aber auch die Errettung des lebendig Begrabenen fast augenblicklich zusammengetroffen sein, weil dann das erwachende Leibesleben sofort das gebieterische Bedürfniß nach Luft empfinden mußte. Mit diesen Voraussetzungen stimmt nun der Bericht von dem Gebete Jonas auffallend überein. Er betete aus dem Bauche des Fisches: „Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir; ich schrie aus dem Bauche der Hölle, und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe mitten im Meer Wasser umgaben mich bis an mein Leben, die Tiefe umringte mich, Schilf umschlang mein Haupt; ich sank hinunter zu der Berge Gründen, die Erde hatte mich verriegelt auf immer. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. . . Ich will mit Dank opfern; meine Gelübde will ich bezahlen dem Herrn, daß Er mir geholfen hat. “ Hier ist mit den einfachsten und zugleich trefflich malenden Worten geschildert, wie in dem Propheten, da er in dem Fische wieder zu sich kommt, die Erinnerung und das Bewußtsein sich sammeln. In diesen bedeutungsvollen Augenblick des erwachenden Lebens drängt sich ihm mit der Schnelle und Klarheit eines Blitzes der zwiefache Gedanke zusammen: ich war ein Ertrinkender, und siehe, ich lebe noch; Gott hat mich nicht verstoßen. Er erinnert sich des schauerlichen Augenblickes, da ihn die Meerestiefe umringte und ihm mit einem innern Rufe zu dem Herrn die Sinne schwanden; und jetzt fühlt er sich noch lebend; das ist ihm der unmittelbare Beweis, daß der Herr sich seiner gnädig und wunderbar annehme. Daran lebt sein Glaube auf; und da dieß - natürlich unendlich schneller, als er es nachher aufschrieb oder wir es mit umständlichen Worten nachsagen können - mit Einem Blick seinem innern Anschauen aufleuchtet: richtet er nicht erst die Bitte an Gott um Vollendung der Rettung, sondern, wie wir dieß in den Psalmen so oft und so herrlich antreffen, es spricht sofort der Glaube seinen Dank aus für die ihm innerlich gewisse Erlösung. Die Antwort folgte unmittelbar; der Herr sprach zu dem Fische, und der spie Jona ans Land.

Zum zweiten Male ergeht nun des Herrn Befehl an Jona, und dieser machte sich auf und ging hin gen Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Auch bei diesem Anlasse muß uns die großartige strenge Schlichtheit der Erzählung wohlthuend auffallen. Nicht nur, daß der Herr kein Wörtlein triumphierenden Rechthabens in seine Wiederholung des Befehls legt; auch der Erzähler begiebt sich aller Randglossen und Reflexionen.

Mit dem Propheten richten nun auch wir den Blick auf den Ort seiner Bestimmung. Ninive war die Hauptstadt des Reiches Assur (Assyrien), eine uralte Stadt, deren Ursprung weit über unsere weltgeschichtliche Kenntniß hinaufreicht. Die biblischen Schriftsteller nehmen auch nach dieser Seite hin von der Weltgeschichte nur eben so viel Notiz, als ihr Standpunkt es erheischt zur vollständigen Darstellung der Offenbarungsgeschichte; so verdanken wir ihnen eine Reihe wichtiger Angaben, aber noch mehr Fragen, die wir stellen möchten, lassen sie völlig ohne Antwort. In neueren Zeiten haben bedeutende Ausgrabungen, von welchen später noch ein Wort, eine Reihe von altassyrischen Keil-Inschriften zu Tage gefördert, deren Studium eine neue Fundgrube geschichtlicher Kunde zu eröffnen verspricht.

Zunächst ist nun durch die eben genannten Ausgrabungen die Lage der Stadt mit einiger Sicherheit ermittelt: ungefähr gegenüber dem heutigen Mossul, auf dem linken Ufer des Tigris, da, wo derselbe die armenischen Gebirgsthäler hinter sich läßt und als kräftiger Strom in die beginnende fruchtbare Ebene eintritt. Hier setzte sich in grauer Urzeit ein fester Kern weltlicher Staatenbildung an, laut der biblischen Urkunde der älteste nächst Babel.

Die Menschheit nach der noachischen Flut spaltete sich nach zwei grundverschiedenen geistigen Richtungen, welche auch sofort in ihren unmittelbaren praktischen Folgen zu Tage traten. Die Urväter in der semitischen Stammlinie des Arpachsad, welche auf Abraham ausmündete, hielten den Glauben und Dienst des unsichtbaren Gottes fest und blieben in einfachem Hirtenleben buchstäblich wandernde Pilger auf Erden; sie gaben damit, nach dem neutestamentlichen Ausdruck (Hebr. 11,14-16), zu verstehen, daß sie ein Vaterland, und zwar ein himmlisches, suchten. Die übrigen Geschlechter verfielen raschen Verlaufes in Naturvergötterung, entzogen sich - so weit an ihnen lag - der göttlichen Zucht, Regierung und Verheißung, und gingen mit bewußtem Streben darauf aus, in der Welt die unerschütterlichen Fundamente ihres Bleibens zu legen, auf der Erde sich ausschließlich heimisch einzurichten und in ihrem Genusse die höchsten Ziele ihres Glückes zu suchen. Diese Richtung fand in der Gründung des frühesten Weltstaates Babel und in dem Thurmbau daselbst ihren ersten urkräftigen Ausdruck. Das Gottesgericht vereitelte die einheitliche Ausführung dieses Gedankens, wandelte aber die Herzen nicht um, und die zersprengten Stämme trugen ihn in ihrem Schooße mit fort, um an ihren neuen Wohnsitzen das zersplitterte Werk in einzelnen Ansätzen aufs frische zu beginnen. So ward Ninive der Sammel- und Mittelpunkt für die Bildung eines neuen Weltstaates, auf lange Jahrhunderte hinaus die Mutier ältester Civilisation für das in der Welt- und Sittengeschichte so wichtige Vorderasien. Fest schon von Natur durch den schützenden Strom[[3]](#endnote-4) wurde es im Laufe der Zeit noch gewaltig verstärkt durch colossale Mauern und großartige Wassergräben. Das verhältnißmäßig kleine Stammland Assur umgab sich nach und nach mit einem gewaltigen Gürtel unterworfener größerer Länder; Medien und Syrien und selbst Babel brachten ihm in seiner Blütezeit ihren Tribut. So trefflich aber Ninive geeignet war, der Sitz einer weitgebietenden Herrscherin zu sein, so günstig war dabei auch seine Lage für den Handel und die in seinem Gefolge schreitenden Künste des Friedens. Bis nach Britannien und in die Ostsee drangen die unternehmenden phönicischen Kauffahrer (wobei das vorhin erwähnte Tarsis eine ihrer wichtigsten Stationen war), und brachten Bernstein, Zinn, Eisen, Kupfer, auch allerlei kunstvolles Geräthe, namentlich die so geschätzten Näpfe, Becher, Pfannen u. s. w. in getriebener Arbeit; selbst die Cedern des Libanon wanderten als kostbares Bauholz. Hinwieder spendete der reiche Osten und Südosten Asiens seine Edelsteine, sein Gold und Elfenbein, seine Gewürze und edlen Früchte, seine köstlichen Gewebe. So ergab sich von Alters her das Bedürfniß einer Vermittlung zwischen dem ärmeren aber thätigeren Westen und dem reichen üppigen Osten, und diese geschah damals natürlich noch größtentheils zu Lande (obwohl auch schon Salomos Handelsflotten das rothe Meer befuhren) durch große Karavanen. Nun bot aber, abgesehen von andern Schwierigkeiten, der Tigris in seinem munteren, seichteren Laufe, die größten Hindernisse dar, während der Uebergang über dessen nördlicher gelegene Ufer, eben in der Lage Ninives, sich leicht herstellen ließ. So war die Tigrisbrücke dieser Stadt der Schlüssel der großen Welthandelsstraße, und die mannigfachen Güter verschiedener Welttheile lagerten sich dort ab und erzeugten Reichthum und Wohlleben, Sittenverfeinerung und Ueppigkeit.

Es ist natürlich, daß diese Stadt auch an Umfang mit der Zeit gewaltig wachsen mußte, besonders bei der weitläufigen Bauart des Morgenlandes mit Gärten, freien Plätzen, ja ganzen Ackerstücken zwischen den Häusern. Sie trägt auch allgemein den Beinamen „die große“; nicht nur unser Buch Jona benennt sie damit, sondern schon in dem ersten Buche Mose wird sie so geheißen (10,11. 12). Neuere Forschungen sind zu dem Ergebniß gekommen, daß das große Ninive höchst wahrscheinlich aus vier Städten zusammengewachsen sei, welche ihrer Lage nach ein ungeheures Viereck bildeten (nämlich aus Rechoboth-Ir, Calah, Resen und dem eigentlichen alten Ninive; vergl. 1 Mose 10, 11.12.)Es scheint übrigens ein verhältnißmäßig kleinerer Theil einen festen und kriegerisch geschützten Kern gebildet zu haben, welcher die wichtigsten Tempel und Paläste in sich schloß, während dann noch ein weiter Umkreis angewachsener Straßen und Vorstädte sich darum lagerte. Von Dauer waren aber nur diejenigen Gebäude, bei denen eigentliche Steine zur Verwendung kamen; die gewöhnlichen Häuser mußten, abgesehen von Feuer und Kriegsverheerung, von selber rasch zerfallen, sobald nicht die Menschenhand sie im Stand erhielt; Mauern und Dächer bestanden aus Ziegeln, welche meistens nicht gebrannt, sondern in der Sonne gedörrt waren, und ebenso war das Holzwerk leichte geringe Waare, hauptsächlich Pappelholz; so konnten bei irgend einer Katastrophe ganze Stadttheile in unglaublich kurzer Zeit buchstäblich vom Erdboden verschwinden, und auch wieder bei günstigen Verhältnissen fast eben so schnell aufschießen. Unter solchen Umständen kann es uns vollends nicht wundern, wenn die verschiedenen Angaben über die Größe der Stadt nicht alle zusammenstimmen, und es erheben sich keine gegründeten Bedenken gegen unser Buch, welches dieselbe auf drei Tagereisen ansetzt (die Karavanen-Tagereise zu etwa sechs Wegstunden gerechnet), selbst wenn wir dieß nicht von dem Umfang, sondern von dem Durchmesser verstehen (was mir richtiger scheint).

Diese räumliche Größe Ninives hatte aber auch ihre geistige Kehrseite. Dieselben Ursachen, welche den materiellen Aufschwung der Stadt so kräftig begünstigten, stempelten sie auch zum Mittelpunkt damaliger Weltbildung. Wo ein mächtiger König Hof hielt, der die Könige großer Länder als seine Vasallen empfing, da wurde höfische Feinsitte gehegt und verbreitet; wo große Herren und reiche Kaufleute Zeit und Mittel hatten, um die Erzeugnisse aller Länder sich dienstbar zu machen, da waren die rechten Vorbedingungen vorhanden, daß Gewerbe und Künste aufstrebten, um dem Luxus immer neuen Reiz und neuen Schmuck darzubieten. Durch eine Reihe von Jahrhunderten schritt Ninive an der Spitze der Civilisation, und das mit der energischen Frische eines Urvolks in seiner Jünglingskraft. - Aber dieser ganze Fortschritt bewegte sich nur auf dem Boden des irdischen Lebens, und steckte seine Ziele nicht darüber hinaus; dadurch trug er den Keim sittlicher Fäulniß in sich. Die Sitten werden da glätter, aber nicht reiner, sondern leichtfertiger; das Leben gestaltet sich mannigfaltiger, heiterer, aber nicht edler, sondern üppiger und weichlicher; der geistige Blick wird erweitert, aber nicht vertieft und geläutert. Ninive war groß an Macht, Bildung und Laster; es nahm eine hochragende Stellung ein in der Entwicklungsgeschichte der heidnischen Menschheit, und war damit nicht nur in der Menschen, sondern auch in Gottes Augen von wichtiger Bedeutung - „eine große Stadt vor dem Herrn“.

Darum sandte ihr Gott auch einen Propheten. Gerade da, wo die Abkehr der Menschenwege von Gott ihren entschiedensten und zugleich glänzendsten Ausdruck fand, da wo die Vergötterung der Naturkräfte die Religion sowohl als das sittliche Leben durchdrungen und vergiftet hatte: da sollte ein Zeugniß erschallen von dem einen wahren, dem heiligen Gott Himmels und der Erde. Und das, wie wir vernehmen (Kap. 1. 2. ) gerade in dem Zeitpunkt, als Gott sprechen mußte: ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Es wird uns hiemit ein Zustand der Ueberreife angedeutet, wie er nach inneren Gesetzen jeweilen eintritt, wo Reichthum und Macht einen Staat haben sicher und üppig werden lassen; die sociale Fäulniß bricht endlich von innen zu Tage, in Revolution oder politischer Ohnmacht, und an den Geiern fehlt es nicht, die von außen auf das Aas stürzen. Diesen selben Gedanken spricht der Prophet auf seine Weise aus, d. h. nicht vom menschlichen, sondern vom göttlichen Standpunkt, und sagt: Das Gericht Gottes über den himmelschreienden Zustand der Dinge konnte nicht mehr ausbleiben. Die Sendung des Propheten sollte aber in der elften Stunde noch warnen. Dieser Zeitpunkt war zugleich der geeignetste für eine empfängliche Aufnahme der göttlichen Offenbarung von Seiten der Niniviten. In den ersten Jahrhunderten ihres Aufschwunges, im frischen und trotzigen Vollgefühl ihrer Kraft und so lange die begehrten Genüsse und Freuden, Ehre und Wohlleben größeren Theiles erst noch zu erringen waren: da wäre ihr Ohr wohl taub gewesen für die Stimme eines Boten Gottes. Aber in der Zeit, als im üppigen Besitz des Begehrten die strebende Federkraft erlahmt war, als selbst die Uebersättigung dennoch keine wirkliche Befriedigung erzeugte, als unter der gleißenden Decke des leichtfertigen Lasters und des gewaltthätigen Uebermuthes ein Gefühl der inneren Zersetzung die Gemüther durchzog - wie das in solchen Zeiten immer der Fall ist: da konnte auch am ehesten ein Wort aus dem Reiche der Wahrheit und ein Mann, der es mit ganzer Ueberzeugung aussprach, offenes Gehör finden und eine Anziehung ausüben wie das Felsenriff auf den schwimmenden Schiffbrüchigen.

Wenn wir uns nun nach der Geschichte des Reiches Assur und seiner Hauptstadt umsehen und die Zeit zu bestimmen wünschen, in welche die Sendung Jonas möge gefallen sein, so finden wir uns auf wenige spärliche und erst noch theilweis unsichere Nachrichten beschränkt. Als Gründer des assyrischen Reiches in Ninive nennt die heil. Schrift (1 Mos. 10, 11. ) den Nimrod (nach anderer Auslegung den Assur), die geschichtliche Ueberlieferung den Ninus mit seiner Gemahlin Semiramis. Von hier aus waltet über die folgenden etwa zwölf Jahrhunderte ein tiefes Dunkel. Erst gegen das Jahr 800 vor Chr. taucht mit etwas deutlicheren Umrissen die Gestalt des Arbaces auf, des assyrischen Statthalters über Medien, von welchem berichtet wird, daß er seinen Lehnsherrn, den durch seine Weichlichkeit berüchtigten Sardanapal gestürzt und sich zum unabhängigen König von Medien erhoben habe. Hiemit wäre das alt-assyrische Reich zu Grabe gegangen. Ninive bestand aber fort als die Hauptstadt eines neu-assyrischen Reiches, welches zwar durch den Abfall Mediens geschwächt, aber doch noch eine sehr bedeutende Macht war und unter einer neuen Dynastie einen frischen gewaltigen Aufschwung nahm. Diese jüngere Königsreihe ist uns schon besser bekannt, weil ihre Glieder - Phul, Tiglath-Pilesar, Salamanasser, Sanherib - durch ihre Eroberungspolitik mit den Geschicken Israels in nahe und verhängnißvolle Berührung kamen.

Unser Buch selber ging uns keine eigentliche Zeitbestimmung, verhilft uns aber mittelbar dennoch zu einer solchen. Es nennt Jona den Sohn Amitthai; genau den selben Namen finden wir aber im zweiten Buch der Könige (14,25.) wo erzählt wird, daß die Siege des Königs von Ephraim, Jerobeams II, welche er über die Syrer erfocht, voraus verkündet gewesen seien durch den Propheten Jona, den Sohn Amitthai von Gath-Hepher. Jerobeam II regierte aber 825-784, und Jona wäre somit etwas vor ihn zu setzen. Seine Sendung nach Ninive fällt also gerade in die entscheidende Periode des assyrischen Reiches, als für dasselbe eine alte Zeit unterging und eine neue anbrach.

Es läßt sich bei so mangelhaften Nachrichten kaum bestimmen, ob er kurz vor oder nach jenem Umschwung der Dinge in Ninive aufgetreten sei. Doch möchte ich mich, nach dem vorhin Gesagten, lieber für das erstere entscheiden, so daß seine Predigt dem sinkenden alten Zustande gegolten habe, manchen Einzelnen zum rettenden Heile, allen wenigstens zum Zeugniß über sie. Eine solche bereitwillige allgemeine Buße, wie sie uns geschildert wird, zeugt von einer großen Empfänglichkeit des bearbeiteten Bodens, erweckt aber auch von vorne herein die Befürchtung (bei Jona die Hoffnung!), daß sie größtentheils eine oberflächliche sein, schwerlich nachhaltig ernste Früchte tragen, daß sie das Gericht vielleicht ein wenig aufschieben aber nicht abwenden werde. Das paßt in psychologischer Hinsicht sehr gut zu einem Sardanapal und seiner Zeit.

Auf jeden Fall aber war Jonas Auftreten von wesentlicher Bedeutung für die werdende neuassyrische Macht. Die Könige, welche Zuchtruthen Israels zu sein bestimmt waren, sollten das nicht werden, ohne zuvor eine ausdrückliche, daß ich so sage: officielle Kunde von dem Gott Israels zu empfangen, und zwar von ihm als dem einen lebendigen Gott, der ein heiliger Richter und Rächer ist. (Und wenn Jona noch unter der alten Dynastie aufgetreten war, so mußte die erfolgte Erfüllung seiner Drohung um so nachdrücklicher reden von dem gewaltigen Arme des Herrn.)

So trat also Jona in Ninive auf. Er hatte so viel wenigstens in der furchtbar ernsten Schule seiner Erfahrung gelernt, daß man dem Herrn Himmels und der Erde nicht entrinnen und durch Widerstreben nur seinem schrecklichen Gerichte verfallen könne. In diesem Sinne predigte er auch, laut der kurzen Andeutung, welche hievon gegeben ist: „es sind noch vierzig Tage, so wird Ninive untergehen.“ Es versteht sich wohl von selber, daß er dabei seine wunderbaren Schicksale erzählte; denn er mußte ja den Niniviten doch Kunde geben von dem Wesen und der Macht des Gottes, als dessen Bote er jene Drohung aussprach; und wie konnte er das einfacher und nachdrücklicher thun, als indem er sein Erlebniß als sprechendes Exempel, sich selber als Zeichen und Wunder der Macht seines Gottes hinstellte? Eben darin lag seine Prophetenbeglaubigung an die Heidenstadt. So setzt auch Jesus eine solche Erzählung Jonas voraus, wenn er sagt, Jona sei den Niniviten ein Zeichen gewesen, so daß sie nach der Predigt des Propheten Buße thaten (Luk. 11, 30).

Das Zeichen des Propheten Jona fand Glauben und wirkte Buße in Ninive, und zwar eine allgemeine Buße vom König, der seinen Purpur mit dem Sack vertauschte, bis herab sogar zu den Thieren. (Daß auch diese mittrauern und fasten mußten, entspricht zwar nicht unsern, wohl aber den morgenländischen Anschauungen, welche der Creatur nicht so abstract und fremd gegenüberstehen; übrigens regt sich auch bei uns ein Rest des nämlichen Gefühls, wenn wir z. B. es schicklich finden, auch den Pferden eines Leichenzuges Trauerdecken aufzulegen. ) Wenn nun die Erzählung sagte, es habe Jona, erleuchtet und erweicht durch seine Führung, auch den Niniviten die von ihm erfahrene Barmherzigkeit Gottes mit Freuden gegönnt, so würden wir wohl das ganz in der Ordnung finden. Und doch wie viel richtiger, wie traurig treu dem wirklichen Menschenherzen entsprechend ist der Bericht, daß es ihn vielmehr verdrossen habe! Er wich nur schrittweise dem Herrn so weit er eben mußte, und hielt auch jetzt noch seine eigenen Gedanken, den göttlichen zuwider, in dem Stücke fest, daß er den Heiden keinen Antheil an der Gnade Gottes einräumen mochte. Seine persönliche Ehre kam mit ins Spiel, und er mochte sich wohl einreden, er eifere eigentlich auch hierin um Gottes Ehre. Denn es läßt sich leicht denken, daß nach dem Ablauf der 40 Tage, als alles ruhig beim Alten blieb, alsbald der Uebermuth vielfach sein Haupt werde ausgestreckt haben. Es sah aus, als habe Jona falsch geweissagt, und doch wußte er sich in göttlichem Auftrag, doch war er aufs innigste überzeugt von der göttlichen Wahrheit seiner Predigt; sollte nun des Herrn Ehre in der Person seines Gesandten zu Schanden werden? So brannte in seinem Herzen, echt menschlich, heiliges und unreines Feuer durcheinander. Obwohl Gott an den Niniviten nur dasselbe that, was er an Jona in dem Fische gethan, konnte sich der Prophet doch nicht darein finden, wollte lieber Amt und Leben seinem Herrn aufkünden, wenn dieser sich so wenig zu seinem Boten bekenne, fühlte die herablassende geduldige Liebe und den strafenden Ernst nicht, der in der göttlichen Frage lag: meinest du, daß du billig zürnest? Das Gericht muß doch noch kommen, so denkt er, und will unter einer Hütte vor der Stadt abwarten, daß er doch noch Recht behalte.

Da in seinem engen Herzen der weite Blick für die göttliche Gnade nicht Raum finden mag, so belehrt ihn der langmüthige Herr durch ein Erlebniß in dem engsten Kreise seiner eigenen Person. Er läßt ihm eine blätter- und schattenreiche Staude aufschießen, deren sich Jona in der Hitze des Tages herrlich freut. (Luther hat sie als Kürbis übersetzt; es ist aber vielmehr der wegen seines raschen Wachsthums sogenannte Wunderbaum, die Ricinusstaude zu verstehen.) In der folgenden Nacht aber muß ein Wurm die Staude stechen, daß sie unter der aufgehenden Sonne ebenso rasch zusammenwelkt als sie entstanden. Jetzt murrt Jona mit verdoppeltem Verdrusse, und wirft dem Herrn auf seine wiederholte heilig-kurze Frage: „meinest du, daß du billig zürnest?“ die Antwort vor die Füße: „billig zürne ich bis an den Tod.“

Es ist ein harter, trotziger - aber wir müssen auch sagen: ein gerader und offener Charakter, der in diesem Jona sich kund ging; er ist ein eigensinniger und ungezogener Knecht, und doch zugleich ein Knecht, der seinen Herrn ernstlich lieb hat und in nahem, herzlichem Verkehr mit ihm steht; und eben darum konnte doch zuletzt die Wahrheit in ihm die Oberhand gewinnen. Was er aus dem eben geschehenen Zeichen nicht lernen wollte, das legt ihm der Herr noch mit ausdrücklichen Worten ans Herz: „dich jammert der Staude, daran du nicht gearbeitet, die du nicht aufgezogen, die über Nacht ward und über Nacht verdarb; und mich sollte nicht jammern Ninives, solcher großen Stadt, darin mehr als hundert und zwanzig tausend Menschen sind, die nicht wissen Unterschied was rechts oder links ist (also unmündige Kinder, zu schweigen der Erwachsenen), dazu auch viele Thiere?“ - Das hat den trotzigen Mann übermocht. Jona ist beschämt, gebrochen; er schweigt stille und läßt dem Herrn das letzte Wort von dem Erbarmen des Schöpfers und Vaters. Beredter, als durch alle Worte, läßt er durch dieß plötzliche Abbrechen der Erzählung auf den Hörer oder Leser den vollen Eindruck der göttlichen Vaterliebe wirken, wie sie ihn ergriffen und überwältigt hat. Deutlicher als durch irgend eine Beschreibung zeigt er, was in ihm für eine Umwandlung vorgegangen, durch die Thatsache daß er seine Geschichte seinem Volke selber erzählt.

Und eben für dieses Volk hatte dieselbe auch ihren weitreichenden Zweck; das Zeichen Jonas galt nicht bloß dem Propheten für seine eigene Erleuchtung, auch nicht bloß den Niniviten, sondern eben so sehr dem Volke Israel. An der Spitze einer Reihe von Propheten, welche immer deutlicher auf den kommenden Messias hinweisen sollen, steht - neben Joel, der die Grundlinien des Heiles für Israel zeichnet - unser Jona mit seinem Zeugnisse, daß in Abrahams Samen alle Völker müssen gesegnet werden, daß dem Volke Jakobs das Licht aufgesteckt werde, nicht damit es dasselbe neidisch unter seinen jüdischen Scheffel banne, sondern damit von hohem Leuchter herab allen, die in dem weiten Hause wohnen, die Gnade ihres einigen Gottes kund werde.

Und bei der Harthörigkeit Israels in dieser Hinsicht genügte eben, wie für den Propheten, das einfache Wort nicht; es mußte dieses durch die mächtigen Thaten Gottes Kraft und Nachdruck erhalten. So war Jona mit seiner Sendung eine tatsächliche Weissagung auf den, der da sein sollte „ein Licht zu erleuchten die Heiden,“ zugleich aber auch eine Weissagung für sein eigenes Volk, das in ihm gleichsam verkörpert war: den selben Weg, den er vorbildlich geführt wurde, mußte auch dieses gehen, hinab in die furchtbarste Erfahrung des göttlichen Gerichtes, bis es gebrochenes Trotzes die Gnade des Erbarmens annehmen und sie daher auch andern gönnen lerne. Ja noch einen Schritt weiter: Jona war in seinem Schicksale das Vorbild dessen, in welchem erst recht das ganze Volk, ja die ganze Menschheit zusammengefaßt war, damit an ihm zur vollkommenen Erfüllung gelange das Gesetz der göttlichen Gerechtigkeit und Gnade über die Sünde, wie es an Jona vorläufig schon zur Erscheinung gekommen. Des Menschen Sohn vollzog die Sühne der Sünde, indem er in die Todesschrecken des Gerichtes Gottes hinabstieg, um von hier durch die Macht des Vaters zum Leben ausgeführt zu werden und allen Völkern die gute Botschaft des ewigen Erbarmens zu bringen. So hat er selber gesprochen: „diese böse und ehebrecherische Art sucht ein Zeichen, und es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona war drei Tage und drei Nächte in des Walfisches Bauch, also wird des Menschen Sohn drei Tage und drei Nächte mitten in der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten am jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; denn sie thaten Buße nach der Predigt Jonas. - Und siehe, hier ist mehr denn Jona. „Wenn wir auch nur in so flüchtigem Ueberblicke der ganzen Auffassungs- und Darstellungsweise, besonders aber den leitenden Hauptgedanken unseres Büchleins folgen, so müssen wir erkennen, daß dasselbe mit den übrigen Schriften der Männer Gottes an Geist und Form in harmonischem Einklang steht, und daß es in ihrer Reihe eine wohlbegründete und wesentliche Stelle einnimmt, indem es einen Hauptgedanken der göttlichen Offenbarung zur entwickelten Darstellung bringt. Wenn trotz allen nachfolgenden Weissagungen selbst zu Jesu Zeiten das Volk der Juden noch so zähe festhielt an seiner Gesinnung gegen die Heiden, wie sie der Herr in dem Gleichniß vom verlorenen Sohne an dem älteren Bruder schildert, so hätte wahrlich keinem alttestamentlichen Israeliten sein eigenes Fleisch und Blut eingegeben, eine solche Sendung eines Propheten in das Herz der Heidenwelt und eine solche göttliche Beschämung desselben zu dichten. Es muß auch eine zweifellose Gewißheit über die Wahrheit des Buches gewaltet haben, damit die Hüter des Heiligthums eine für den Prophetenstand, ja für ganz Israel so demüthigende Schrift im Gehorsam des Geistes Gottes zu den heiligen Rollen im Tempel niederlegten. Und gerade die Rettung Jonas aus dem Bauche des Fisches, an der sich der ungeistliche Sinn am meisten stößt und die er gerne als ein fabelmäßiges Mirakel hinstellen möchte, gerade sie erweist sich als gestempelt mit dem Gepräge der echten Wunder Gottes, als die nothwendige That der Gnadenkraft Gottes, auf welcher die göttliche Beglaubigung und die Bedingung gesegneten Wirkens für den Propheten beruht, als das Wahrzeichen, da Gott mit der That redet, wo das Verständniß für sein Wort noch nicht (oder nicht mehr) offen steht - und das sehen wir um so heller, je demüthiger wir uns bemühen, die Geschichte aus den Worten unseres Herrn zu verstehen, wie er sie verstanden hat. Auch hierin geht es dem Knechte nur wie dem Meister: es ist ja auch das Wort von dem Gekreuzigten und Auferstandenen den Juden ein Aergerniß und den. Griechen eine Thorheit, und ist dennoch Wahrheit, Gottes Weisheit und Gottes Kraft.

Ninive war also nicht untergegangen; es erstieg vielmehr, von dem Herrn zur Zuchtruthe Israels aufgespart, von hier an erst den höchsten Gipfel seiner Macht, freilich um von demselben dann einen raschen, tiefen und unheilbaren Fall zu thun. ^ Von dem achten Jahrhundert (vor Christo) an fällt uns etwas mehr Licht auf die Geschichte des Reiches Assur, weil es von da an mächtig nach Westen zu drängen begann und mit den Geschicken Israels sich verflocht. In den früheren Jahrhunderten scheint es sich, überhaupt nach Art der uralten Reiche, mit einer Abrundung des Länderbesitzes im nächsten Umkreise des Stammlandes begnügt und Zeit gebraucht zu haben zur innern Entwicklung und Erstarkung in der Pflege von Ackerbau, Gewerbe und Handel und in der Beherrschung der Vasallenländer. Nun aber erweitert sich sein Blick und seine Pläne fliegen höher: es beginnt darnach zu streben, eine Weltmacht zu werden (in getreuer Fortsetzung des zu Babel gescheiterten Unternehmens). Dazu war aber die Beherrschung der Meere, der Besitz der Küstenländer nothwendig; denn nur wer auf dem Meere gebietet, ist auch Herr der Länder; und die Meere wurden je länger je mehr die großen Handelsstraßen, deren Beherrschung nicht nur Macht, sondern auch Reichthum brachte. Bis zum persischen Meerbusen dehnte sich Assurs Gewalt aus; aber es galt nun, auch das rothe Meer und ganz besonders das mittelländische in die Hand zu bekommen. Da war denn das Land Israel (mit Phönicien) von ganz vorzüglicher Wichtigkeit: hier mündete der große Handelsweg, der über Damascus vom Tigris her gegen Westen zog; hier lagen die reichen Hafenstädte für die Tarsis-Schiffe; von hier aus beherrschte man die edomitischen Küstenplätze Eziongeber und Elath, in welchen die Handelsschiffe des rothen Meeres ankerten; hier endlich fand sich, namentlich in dem stark befestigten Jerusalem, der sicherste Anhaltspunkt zum Angriff auf das mächtige und fruchtbare Aegypten, mit welchem Assurs Weltmacht-Politik nothwendig in Zusammenstoß gerathen mußte.

So gierig und gewaltthätig aber Assur nach Westen drängte, so that es dieß zugleich mit großer Schlauheit und weitblickender Berechnung. Es hieb den Baum nicht um, dessen Früchte es pflücken wollte. Ihm war es nicht darum zu thun, einzelne große Raubzüge zu unternehmen und dann mit einer einmaligen, wenn auch noch so ergiebigen Beute heimzukehren; es wollte dauernde Zuflüsse aus den besiegten Ländern, es wollte diese Länder als blühende und schaffende Glieder seinem eigenen Staatsleibe anwachsen lassen, als feste Stützen seiner Macht und immer frische Quellen des Reichthums. Es war auch schon so weit civilisiert, daß es das nicht mit plumper Gewalt ausführte; es drohte und ließ sich mit Tribut beschwichtigen; es erschien als Helfer in der Noth, der natürlich seinen gewichtigen klingenden Lohn forderte; auch es verstand es, für „Ideen“ zu fechten, daß das Opfer ihm noch danken sollte (vergl. 2. Kön. 18, 31. 33), wenn ihm das Mark ausgesogen wurde; es schloß Verträge, und wenn der „Bundesgenosse“ seine auf die Dauer unerträglichen Bande sprengen wollte, so überzog es in gerechter Entrüstung das treulose Land mit Krieg, um es nun erst ganz zu verschlingen.

Israel aber kam diesen Plänen des gefährlichen Nachbars noch von sich ans entgegen. In dem stets neu ausbrechenden Hader zwischen den beiden Reichen Ephraim und Juda vermochte keines das andere zu bewältigen, wohl aber rieben sie einander auf, und richteten sich gegenseitig zu Grunde. Zugleich untergrub der einfressende Götzendienst das Vertrauen auf Gott, und zwar nicht nur in Samaria, sondern auch, obwohl langsamer, in der davidischen Dynastie. So wendete sich denn bald Ephraim, bald Juda an einen mächtigen Nachbarstaat, daß er ihm gegen den feindseligen Bruderkönig beistehe; am nächsten lagen die Syrer zu Damascus, welche denn auch an der Geschichte Israels ihren verderblichen Antheil reichlich hatten; sie traten aber doch in den Hintergrund gegen die beiden weit stärkeren Reiche Assur (Ninive) und Aegypten. Bei diesen hauptsächlich suchten die südlichen wie die nördlichen Könige in Israel Schutz und Hilfe. Das war Thorheit und Sünde wider den Herrn, ganz besonders von Seiten Judas, bei welchem doch das Licht der Wahrheit heller auf dem Leuchter brannte und welches die hohen, festen Verheißungen Davids vor dem Zehnstämmereich voraus hatte. Dieses gottverlassende Buhlen um die Gunst der heidnischen Weltmächte bildet daher auch bei den Propheten jener Zeiten einen Gegenstand wiederholter und eindringlicher Vorwürfe, darin dieselben dem Volke und dem Königshause mit Entrüstung sowie mit Verkündigung eines bösen Erfolges vorhalten, wie sie bald aus Assur sich vertrösten, bald am Nile Hülfe suchen und den Herrn verlassen, dem Herrn ihr Vertrauen entziehen, auf den sie doch allein angewiesen seien, und der allein Willen und Macht habe, wirklich sich ihrer anzunehmen. Und was religiös ein Unrecht war, das erwies sich auch politisch als Thorheit. Indem Israel anfing, große Politik zu treiben, war es der irdene Topf, der mit dem eisernen auf Reisen geht; und anstatt, wie es meinte, klüglich durch die Eifersucht der beiden Großmächte stark zu werden, wurde es zu ihrem Zankapfel und mußte sich abwechselnd von der einen und der andern zertreten und verwüsten lassen.

Die erste Berührung Israels mit Assur finden wir in der Zeit, als das Reich Ephraim bereits seine letzte Blüte unter Jerobeam II. hinter sich hatte und dem Verfall entgegen ging. Unter dem König Menahem (771-760) - so erzählt das zweite Buch der Könige (15,19) - kam Phul, der König von Assyrien, ins Land, und Menahem gab ihm 1000 Talente Silbers, daß ers mit ihm hielte und ihm das Königreich bekräftigte. Mit dieser Zinspflicht war der erste Faden angeknüpft, aus welchem zuletzt die erwürgende Schlinge werden sollte. Zwei Jahrzehnte später machte der ephraimitische König Pekach (753-738) ein Bündniß mit Rezin, dem Syrer-König zu Damascus, um das Reich Juda zu erobern. Ahas in Jerusalem raffte in seiner Bestürzung den königlichen nebst dem Tempel-Schatze zusammen und erkaufte damit den Assyrer-König Thiglath-Pileser, Phuls Nachfolger, welchem er sagen ließ (2. Kön. 16,7): „Ich bin dein Knecht und dein Sohn (d. h. ich unterwerfe mich dir), komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs zu Syrien und des Königs Israel, die sich wider mich aufgemacht haben.“ Thiglath-Pileser ergriff bereitwillig die Gelegenheit, sich einzumischen, und eroberte nicht nur Damascus, wo ihm Ahas persönlich seine Huldigung darbrachte, sondern auch einen Theil des Reiches Ephraim, nämlich die Gegenden östlich und nördlich am galiläischen See. Die Einwohner derselben führte er gefangen nach Assur und wies ihnen die Landschaft Kir in der Nähe des kaspischen Meeres zum Wohnsitz an, während er in die verlassenen israelitischen Orte assyrische Unterthanen verpflanzte. Das war der Anfang der assyrischen Gefangenschaft Israels, das Vorspiel der vollständigen Räumung des ganzen Reiches Ephraim, welche unter dem folgenden König von Ninive, Salmanasser, geschehen sollte. Hosea, der letzte König Samarias (729-721), suchte sich des lästigen Tributes an Assur zu entledigen, indem er eine Gesandtschaft zu So, dem König in Aegypten abordnete, um von dorther Beistand zu finden. Vielleicht veranlaßt ihn dazu der Umstand, daß Salmanasser eine lange Belagerung der Inselstadt Tyrus aufgeben und mit geschwächter Heereskraft abziehen mußte. Die Hilfe aus Aegypten kam nicht, wohl aber der rachbegierige Assyrer. Nach dreijähriger Belagerung eroberte Salamanasser Samaria (721), und führte den König Hosea sammt dem größten und wichtigsten Theile seines Volkes weg, um sie zu Chalach (an den Tigrisquellen) am Fluß Chaboras und in Medien anzusiedeln, wobei auch er das eroberte und ausgeleerte Land sich dauernd zu sichern trachtete, indem er es mit Bewohnern aus seinen Stammlanden bevölkerte. Diese eingewanderten assyrischen Stamme, welche namentlich die fruchtbare Umgegend Samarias besetzten, sind es, die wir später unter dem Namen Samariter wieder antreffen.

Jetzt war nur noch Juda zu erobern, so besaß Assur das so wichtige Küstenland und stand an der Schwelle Aegyptens. Das gedachte Salamanassers Nachfolger Sanherib zu vollbringen. Hiezu fand er Anlaß, indem Hiskia, der König von Juda (725-696) die von seinem Vater Ahas gegen Thiglath-Pileser eingegangene Tributpflicht nicht mehr erfüllte, denn es wird rühmlich von Hiskia berichtet (2. Kön. 18, 5ff. ): „Er that, was dem Herrn gefiel, ganz wie sein Vater David; er vertraute dem Herrn, dem Gott Israel; er hing dem Herrn an und wich nicht hinten von ihm ab; und der Herr war mit ihm, und wo er aus- und einzog, handelte er klüglich. Dazu ward er abtrünnig vom König zu Assyrien und war ihm nicht unterthan. “ Als aber Sanherib, welcher wahrscheinlich auch Absichten gegen Aegypten im Schilde führte, mit ungeheurer Heeresmacht heranzog, entfiel ihm der Muth; er bat um Gnade und sandte den auferlegten Loskauf, 300 Talente Silber und 30 Talente Gold. Es dauerte aber nicht lange, so zog Sanherib dennoch wieder heran, indem er wohl auf seinem Zuge gegen Aegypten nicht einen so unsichern Bundesgenossen im Rücken behalten wollte. Hiskia hatte jedoch die gegönnte Zeit benutzt, um Jerusalem zu befestigen (2. Chron. 32), und bot nun Widerstand. Vergeblich ließ Sanherib ihn und das Volk zur Uebergabe auffordern, wobei sein Gesandter die trügliche Hülfe Aegyptens treffend zeichnete: „Siehe, verlässest du dich auf diesen zerstoßenen Rohrstab, auf Aegypten? welcher, so sich jemand darauf lehnet, wird er ihm in die Hand gehen und sie durchbohren. Also ist Pharao, der König in Aegypten, allen die sich auf ihn verlassen. “ Er hätte hinzufügen können: also ist auch der König in Assur allen, die sich auf ihn verlassen. Hiskia verließ sich auf den Herrn, breitete vor dessen Angesicht die höhnenden Briefe Sanheribs aus, welche wiederholt zur Uebergabe drohend aufforderten, und betete (2. Kön. 19,15ff. ): „Herr, Gott Israel, der du über Cherubim sitzest, du bist allein Gott in allen Königreichen auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht;. . . höre die Worte Sanheribs, der hergesandt hat, Hohn zu sprechen dem lebendigen Gott. . . hilf uns aus seiner Hand, auf daß alle Königreiche auf Erden erkennen, daß du, Herr, allein Gott bist. “ Da verkündete der Prophet Jesaja die Erhörung im Namen des Herrn; und in der folgenden Nacht schlug der Engel des Herrn im assyrischen Lager 185,000 Mann, wahrscheinlich durch einen Pestwind. - Sanherib brach mit den Trümmern seines Heeres alsbald auf und kehrte nach Ninive zurück (714). Dort wurde er von seinen Söhnen Adramelech und Sar-Ezer ermordet, „da er anbetete im Hause Nisroch, seines Gottes.“ - Dieser Angriff auf Jerusalem war keineswegs eine bloß kriegerische und politische Unternehmung von Seite Sanheribs; letzterer war sich vielmehr dabei ganz wohl bewußt, daß er es mit dem Gotte Israels aufnehme; der Stolz der Königsmacht von Ninive gipfelte sich in dem Frevelmuthe, die Hand gegen die Stadt und den Tempel des Herrn auszustrecken; es sollte denn einmal darauf ankommen, ob der Gott des winzigen Ländleins Juda dem Gott und der Heeresmacht des gewaltigen Assur nicht unterliegen müsse. Darum legte auch der Herr, auf Hiskias gläubiges Gebet, Ehre ein um seines Namens willen, und schlug der herausfordernden Weltmacht mit Einem Zuge eine Wunde, von der sie sich nicht wieder erholen sollte.

In dieser Zeit trat der Prophet Nahum auf. Ueber dessen Person wissen wir gar nichts; selbst die Lage des Ortes Elkosch, der Heimat Nahums, ist streitig - nach den einen in Galiläa, nach den andern nördlich vom jetzigen Mossul, so daß Nahum ein Nachkomme der Gefangenen Thiglath-Pilesers gewesen wäre und im Reich Assur geweissagt hätte (was nicht wahrscheinlich); die Zeit, in welcher er aufgetreten, bestimmen wir aus Schlüssen, die uns sein Buch machen läßt, deren Auseinandersetzung hier aber zu weit führen würde. Doch sei im allgemeinen kurz bemerkt: die ganze Weissagung setzt voraus, daß Ninive noch stehe und blühe und daß es (nach dem Untergang Samarias) nun gegen Juda einen gottfeindlichen Plan ins Werk gesetzt habe („von dir ist ausgegangen der wider den Herrn Böses sann, der Belialsrathgeber“ 1,11); Juda aber empfängt die tröstliche Versicherung, daß der Feindselige kein zweites Mal seinen Angriff wiederholen werde. So war aber eben die Lage der Dinge nach dem Abzuge Sanheribs.

Das ganze Büchlein Nahums bildet Eine zusammenhangende, sprachlich und dichterisch ergreifend schöne, prophetische Rede wider Ninive. Vor allem wird der Herr, dessen Bote redet, der Heidenstadt angekündigt in seiner Macht, Majestät und Heiligkeit: „der Herr ist geduldig, und von großer Kraft, vor welchem Niemand unschuldig ist; er ist der Herr, deß Wege im Wetter und Sturm sind, und Wolken der Staub seiner Füße. . . . Wer kann vor seinem Zorne stehen, und wer kann vor seinem brennenden Grimme bleiben? Sein Zorn fließt wie Feuer, und Felsen stürzen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Noth, und kennet die, so auf ihn trauen. Aber mit überströmender Flut macht er ihrem Wohnsitz ein Ende und seine Feinde verfolgt Finsternis.“ Ninive aber vernimmt die Anklage, die ihr zum Verderben ausschlagen muß; sie hat sich frevelnd wider den Herrn gesetzt (1,11), der aber seine Ehre und sein Volk rächen will. Und nun schildert der Prophet mit lebendigen Bildern, wie die Helden sich sammeln, die bedrohte Stadt sich rüstet, wie der Sturm gegen sie angeht, wie sie erobert wird: - „stehet, stehet! Aber niemand wendet sich um . . . leer und ausgeleert und verheert, und zerflossenes Herz, und Wanken der Kniee, und Schmerz in allen Lenden und Aller Angesicht verliert die Farbe.“ Das, fährt der Prophet fort, ist der Lohn deiner Thaten.

Ninives Wesen wird mit zwei sprechenden Bildern gezeichnet. Zunächst mit dem einer Löwenhöhle: „wo ist nun die Wohnung der Löwen, und die Waide der jungen Löwen? da der Löwe und die Löwin mit den jungen Löwen wandelten, und niemand durfte sie scheuchen? Sondern der Löwe raubte genug für seine Jungen, und würgte es seinen Löwinnen; seine Höhlen füllte er mit Raub, und seine Wohnung mit dem, was er zerrissen hatte.“ Da wird das Streben und Walten der Weltmacht mit prophetischem Auge, die Politik mit göttlichem Blicke angeschaut. Die Großen der Erde brauchen beschönigende Worte, geben sich wohl gar einen Anschein von Recht und reden von Eroberung, Kriegsentschädigung, Gränzberichtigung, Tribut - der Prophet sagt: Raub. Mit einem zweiten Bild stellt er Ninive als Buhlerin dar, als die „Meisterin der Zauberei, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei die Nationen verkauft hat.“ Damit wird die trügliche Freundlichkeit geschildert, welche Freiheit, Völkerglück, Schutz und Hilfe auf ihre Fahnen schreibt, um ihre Länder- und Habgier zu befriedigen; ganz besonders aber ist dieß das göttliche Wort für die herzlose und eigensüchtige Handelspolitik, welche sich lockend und dienstfertig einschmeichelt, um das Leben ihrer Opfer zu vergiften und deren Mark auszusaugen. Diese zwei Bilder stehen da als ernste Lehre und Mahnung, als richtende Zeugen an die Reiche und die Fürsten der Welt nicht nur der damaligen Zeit, sondern bis herab auf unsere Tage; denket an Ninive, höret wie der heilige Gott ihr Wesen angesehen, schauet wie er die raubende Löwin, die verstrickende Buhlerin gerichtet hat!

Aber so lange ein Staat mächtig und blühend ist, kann ers nicht glauben, noch sich vorstellen, wie er sollte zu Boden gelegt werden. Darum hält Nahum der stolzen Ninive ein Beispiel vor Augen: „Meinest du, du seiest besser, denn No-Amon (das berühmte Theben in Oberägypten), die da lag an den Strömen und ringsumher Wasser hatte, deren Wall die Flut war, und deren Mauren aus der Flut aufstiegen? (wie eben auch Ninive auf seine Stärke durch Flüsse und Wassergräben trotzte, und sich auf seine vielen Hilfsvölker verließ.) Mohren und Aegypten war ihre unzählige Macht, Put und Lybien ihre Hilfe. Doch hat sie müssen vertrieben werden. . . . Also auch du „Und dieses Beispiel war um so schlagender, da wahrscheinlich Assur selber es war, das vor kurzem das gewaltige Theben so gebrochen hatte. Aber die Staaten reifen wie die Früchte: „Alle deine festen Städte sind wie Feigenbäume mit Frühfeigen; wenn man sie schüttelt, fallen sie dem ins Maul, der sie essen will!“ - Und mit ernstem, schwerem Gerichtsworte schließt der Prophet. Die macht- und volkreiche Stadt, deren Kaufleute mehr sind als Sterne am Himmel, deren Herren wie Heuschrecken: das Feuer wird sie fressen und das Schwert ausrotten. „Dein Volk wird auf den Bergen zerstreut sein, und niemand wird sie sammeln. Dein Schade ist nicht zu heilen, deine Wunde tödtlich. Alle, die solches von dir hören, klatschen in die Hände über dich; denn über wen erging nicht deine Bosheit beständig?“

Und die Erfüllung der Weissagung? Von Sanheribs Niederlage an (um 714) konnte sich das Reich Assur nicht wieder zu der alten Macht aufschwingen. Die unterworfenen Länder trachteten mit neuen Anstrengungen sich loszureißen, und gegen Ende des siebenten Jahrhunderts (625, nach Andern 605) eroberten die verbündeten Könige Cyaxares von Medien und Nabopolassar von Babylonien die Stadt Ninive. Von da an trat Babel als herrschende Weltmacht in den Vordergrund; Ninive aber ward nicht wieder gebaut; was aus der Zerstörung übrig geblieben war, das zerfiel und verging; die große Ninive verschwand vom Erdboden, und nicht einmal ihr Name[[4]](#endnote-5) blieb an dem Orte haften, wo sie gestanden; „ihre Stätte kennet sie nicht mehr.“

Und doch sind ihre Trümmer merkwürdig durch Jahrtausende aufbewahrt geblieben, und heutiges Tages stehen die Steine auf und reden ihr stummes, gewaltiges Zeugniß von der Wahrheit des Wortes Gottes, von der großen, prächtigen, üppigen Ninive, von ihren Königen, ihren Reitern und Kriegswagen - und von dem Feuer des Gerichts, das ihre Paläste verzehrt hat. Gegenüber von Mossul liegen in bedeutender Ausdehnung eine Anzahl größerer und kleinerer Hügel; das magere Gras der Steppe steht darauf oder auch da und dort ein Dorf, d. h. ein Häuflein armer schmutziger Hütten, und in den dünnen Boden sät der Araber seine Hirse. In diesen Hügeln sind die letzten Reste von Ninives Herrlichkeit begraben, und der forschende Geist der Abendländer hat sie wieder aufgefunden. Schon der französische Consul Botta, namentlich aber in den vierziger Jahren der Engländer Layard hat aus dem Schooße der Erde ebenso merkwürdige als lehrreiche Alterthümer zu Tage gebracht. Der wichtigste dieser Schutthügel trägt noch heute den bedeutungsvollen Namen Nimrud. - Es sind vornehmlich die Trümmer der alten Königspaläste, welche aufgefunden wurden. Auch diese Gebäude waren aus Ziegeln, die an der Sonne gedörrt worden, erbaut; aber die Wände wurden dann vertäfelt, jedoch nicht mit Holz, sondern mit mächtigen fußdicken Steinplatten aus einem in der Nähe gebrochenen Alabaster. Dadurch gewannen die Gebäude natürlich an Festigkeit, wie wir es denn größtentheils diesen Steintafeln verdanken, daß überhaupt noch etwas von Ninive erhalten ist; dieselben halfen aber auch die Gemächer kühl halten, und verliehen ihnen - was nicht das Unwichtigste war - einen reichen, großartigen Schmuck; denn sie waren auf ihrer ganzen Fläche mit Bildwerk und Inschriften verziert. In dem einen Hügel waren die Steintafeln von der Hitze, der sie einst in dem brennenden Gebäude ausgesetzt gewesen, so mürbe geglüht, daß sie sich an der Luft rasch auflösten; in andern, namentlich dem Nimrud-Hügel, waren sie noch gut erhalten. Man hat auf große Ausdehnung die Mauern mehrerer Paläste mit Nachgrabungen verfolgt, so daß man ganze Grundrisse aufnehmen, sich einigermaßen eine Vorstellung bilden konnte, wie es mochte ausgesehen haben, als ein Schalman-Eser oder ein Sennacherib durch diese Räume schritt. Schon die Eingänge waren von colossalen 12 -18 Fuß hohen Relief-Figuren bewacht; da standen symbolische Gestalten mit dem Angesicht eines Menschen und dem Leib eines Löwen oder eines Stieres, aus welchem zwei große Flügel hervorgingen; und trat man in die langen, schmalen, um der Kühlung willen nur spärlich hellen Gemächer ein, so zogen längs den Wänden hin die mannigfaltigen Bilder, welche ebenfalls in Relief auf den Steintafeln ausgehauen waren. Da saß der König auf seinem Stuhle, hinter ihm der bartlose Eunuch mit dem Fliegenwedel, vor ihm seine Diener; dort fuhr er auf seinem Wagen aus zur Löwen- oder zur Urochsen-Jagd, oder er kehrte triumphierend in Begleitung seiner Krieger aus der Schlacht heim, Ueberhaupt bildet begreiflicher Weise der Krieg am häufigsten den Gegenstand der mannigfaltigsten Darstellungen. Da zieht das Heer längs einem Flusse; es setzt über denselben, theils in unbeholfenen Schiffen, wie sie jetzt noch auf dem Tigris fahren, theils schwimmen die Krieger - ebenfalls, wie man es heute noch thut - auf aufgeblasenen Fellen; da steht eine feste Stadt mit Mauern, Thürmen, bewacht von Kriegern mit Schilden und Bogen; die Sturmleitern werden angelegt, der Sturmbock vorgeschoben; da steigen sie hinauf, es fallen, von Pfeilen durchbohrt, einzelne herab, andere drängen nach; die Stadt ist gewonnen; dort wandern gefesselte Männer, mit Säcken beladene Weiber unter kriegerischer Bewachung ins Exil; an einem andern Ort bringt man Köpfe der erschlagenen Feinde, ein Eunuch nimmt die Trophäen in Empfang, ein Schreiber merkt sie auf einer Rolle an. Auch das häusliche Leben hat seine - obwohl spärlichere - Vertretung; da tragen z. B. eine Reihe Diener Speisen für des Königs Tisch, einer Granatäpfel an lange Stäbchen aufgesteckt, ein anderer ebenso gespießte große Heuschrecken. Noch mögen einige Bilder, welche die Religion des Volkes Assurs betreffen, kurz erwähnt werden; wir sehen in mehrfacher Wiederkehr den heiligen Baum (verwandt mit der Astarte der Bibel) einen Stamm mit geißblattförmiger Verzierung, welchen gewöhnlich andere Göttergestalten umgeben, besonders aber eine Figur, in welcher man mit Wahrscheinlichkeit den Nisroch erkennt: ein riesenhafter Mann, ebenfalls von mehr als doppelter Menschengröße, mit einem Adlerkopfe (dessen spitze Zunge noch Spuren von rother Farbe hie und da trug) und mächtigen Flügeln; seine eine Hand bietet eine Frucht dar, ähnlich einem Pinienzapfen, die andere trägt ein viereckiges Körbchen - Symbole, deren Sinn noch nicht ermittelt ist.

Es ergreift uns ein überwältigendes Gefühl von der Herrlichkeit und der Nichtigkeit jener Größe, wenn wir auch nur auf den papierenen Abbildungen sie betrachten; jene gewaltigen Krieger mit ihren tiefernsten, unbeweglichen Gesichtern, ihrem vollen zierlich gelockten Bart- und Haupthaar, ihren reichen Gewändern; jene eigenthümliche Stufe der Kunst, vollendet in ihrer Art, mit den steifen und doch so kraft- und ausdrucksvollen Figuren, der merkwürdig schönen und richtigen Musculatur an Menschen und Thieren, der geschickten Sorgfalt der Zeichnung bis auf jede Locke, jede Franse, jede Feder hinab; jener Einblick in das Leben, namentlich das öffentliche und kriegerische Leben selber Zeit, oder wieder in den Stand der Mechanik, wenn sie selber uns abbilden, wie sie die Steinkolosse ihrer geflügelten Löwen und Stiere mit Walzen, Hebeln und Seilen fortschaffen; dazu die räthselhafte Keilschrift, lauter kleine Dreiecke, wie Pfeilspitzen, welche nicht sowohl durch ihre unterschiedliche Gestalt, als vielmehr durch die Art ihrer Zusammenstellung Schriftzeichen bilden, in deren Entzifferung die Gelehrten nun eindringen, um die Namen und Geschichten der Könige, der Erbauer jener Paläste zu erkunden -wir schauen da wie in einen Zauberspiegel in die versunkene Herrlichkeit einer gefallenen Weltmacht.

Sie ist vom Erdboden gefegt; aber das prophetische Gotteswort, das über sie einst ergangen, steht noch, und das Gottesvolk, welches sie wie einen Wurm zu zertreten gedachte, es lebt noch und wartet auf seine Herrlichkeit und auf seine Stadt, „welche Gründe hat“. Darin liegt der tiefe messianische Sinn unseres Propheten. Nahum, wie Jona, war nicht zunächst an Israel gesandt und auch ihm war nicht ein unmittelbares Wort der Verheißung von dem Herrn an sein Volk aufgetragen; er war ein Bote des Gerichtes, und das noch in strengerem Sinne als sein Vorgänger, aber des Gerichtes über die feindliche Weltmacht. Und dadurch war er mittelbar ein Bote des richtenden und erlösenden Gottes an sein Volk, das die gewissen Gnaden Davids hatte, dessen Gott seine Gaben und Berufung sich nicht reuen läßt. Er selber durfte es nur andeuten, wie der Herr geduldig sei und gütig, eine Feste zur Zeit der Noth, und die kenne, die auf ihn trauen; aber seine ganze Sendung war für Israel eine thatsächliche Verkündigung der Erfahrung, welche es später nach schweren Leiden der Gefangenschaft aussprach: der Herr züchtigt mich wohl, aber er ging mich dem Tode nicht (Ps. 118). Die Züchtiger sind abgethan; der Gezüchtigte lebt noch und alle Gnadenverheißungen sind noch sein.

So redet auch zu uns der ernste Bote des Gerichtes über die nichtige Herrlichkeit der Welt: schaue die Güte und den Ernst Gottes; den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte aber an dir, sofern du an der Güte bleibest, sonst wirst du auch abgehauen werden!

# Samuel und die Propheten

Im verflossenen Winter haben wir uns in ähnlicher Weise, wie jetzt, und am gleichen Orte versammelt, um eine Reihe von Vorträgen anzuhören, deren Gegenstand einige Hauptlehren unseres christlichen Glaubens gewesen sind. Der wesentliche Inhalt dessen, was wir als Christen erkennen und bekennen, ist da unserm Geiste vorgeführt worden, und jede einzelne Betrachtung hat uns wieder zurückgeleitet auf den Grundstein und Mittelpunkt unserer Hoffnung, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesum Christum, Erlöser und Mittler, Haupt und Herr seiner Gemeine, hochgelobet in Ewigkeit.

Wir versammeln uns wieder und eröffnen im Vertrauen auf den segnenden Beistand unsers HErrn und Gottes eine neue Reihe von Vorträgen, wobei wir aus dem Neuen Testamente in das Alte zurücktreten, und nun die Vorbereitung näher wollen kennen lernen, durch die der HErr in seiner Offenbarung das Kommen des verheißenen Heilandes angebahnt hat, dessen Lehre und Reich in den vorjährigen Zusammenkünften uns beschäftigt hat.

Die Zeit der Vorbereitung reicht von Abraham an bis auf Johannes den Täufer, und wird im Ganzen als die Zeit des Gesetzes bezeichnet. Genau betrachtet zerfällt aber diese Zeit des Gesetzes wieder in zwei Hälften. Die erste umfaßt die eigentliche Zeit des Gesetzes und die andere die Zeit der Propheten.

Diese letztere Zeit mit ihren Propheten ist es, mit der wir uns diesen Winter zu beschäftigen gedenken. Die Propheten, ihr Wort, ihr Werk, ihr Leben, als die nächste Vorbereitung auf das Kommen des Reiches Gottes im Neuen Testamente, soll nach einander der Gegenstand unserer Betrachtung sein.

Als den ersten, der Zeit nach, in der Reihe dieser prophetischen Männer erkennen wir Samuel. Mit ihm vollzieht sich der Uebergang aus der Gesetzeszeit in die Prophetenzeit; er ist in einer Person der letzte der Richter und der erste der Propheten.

Was wir nun zu sagen haben über die ältere Zeit, die mit dem Auftreten Samuels zu Ende geht, und über die neue, die er eröffnet, über das Prophetenthum, das durch ihn in Israel als eine geistige Macht eingeführt wird, und über ihn selbst und seinen Lebensgang, das knüpfen wir am besten an die geschichtlichen Angaben, die wir über ihn in der heiligen Schrift und namentlich in dem ersten Buche, das seinen Namen trägt, antreffen.

## 1.

Zuerst finden wir den jungen Samuel in Silo bei der Stiftshütte und im priesterlichen Dienste unter Eli, dem Hohenpriester. Sein Vater Elkana ist von levitischem Geschlechte, aber im Stamme Ephraim ansässig. Seine Mutter Hanna hat ihn unter schweren Kränkungen von Gott erbeten, ihm darum den Namen Samuel, (wahrscheinlich: Gotterhört) gegeben, und diese Gabe Gottes nicht wollen für sich behalten, sondern den Knaben aufopfernd dem HErrn geweiht, daß er am Heiligthum diene und lebe und für alle Zeit ein Nasiräer sei, d. h. daß er unter dem Gelübde stehe, sich fortwährend als Gott übergeben und verlobt zu betrachten.

Indem aber der fromme Jüngling bei dem Heiligthum des israelitischen Volkes sich befand, hatte er Gelegenheit in nächster Nähe den verfallenen Zustand dieses Heiligthums und die zerrütteten Verhältnisse des ganzen Volkslebens kennen zu lernen, während der Unterricht im Gesetze Gottes und die Beschäftigung mit demselben, die ohne Zweifel mit seiner Stellung verbunden waren, ihm zu der Einsicht verhalfen, wie ganz anders der Rath Gottes laute, der im Gesetze und in der bisherigen Offenbarung aufgedeckt war.

Zwar in Stämme getheilt, sollte doch das Volk Israel als ein Ganzes, als ein Volk von Brüdern sich betrachten, keinen Herrn über sich erkennen, außer dem HErrn, der sich ihnen geoffenbart als ihr Gott und Erlöser, indem er sie ausgeführt aus der Dienstbarkeit Aegyptens in den freien und ruhigen Besitz des verheißenen Landes. Der Hohepriester, dienend am einigen Volksheiligthum, der Stiftshütte, sollte mit den übrigen Priestern in schweren Fällen das Recht handhaben, und in den schwersten durch das Licht und Recht den Rath Gottes erfragen. So war der Hohepriester nicht nur Priester, sondern auch oberster Richter und ersetzte den König, während er durch das von ihm getragene Licht und Recht gewissermaßen zugleich ein amtlicher, stehender Prophet war. Also die königliche, die priesterliche, und die prophetische Würde war vereinigt in der Person des Hohenpriesters, zu dessen Wohnsitz, dem Heiligthum und der Stiftshütte, alljährlich das gesammte Volk an den drei hohen Festen, Ostern, Pfingsten und Laubhütten, sich versammeln sollte, nicht nur um vor dem HErrn, seinem Gott, seine Opfer und Gebete darzubringen, mit ihm in Gemeinschaft zu treten und seines Segens theilhaft zu werden, sondern auch um als eines Volkes von Brüdern sich bewußt und in diesem Bewußtsein einig und stark zu werden.

In den Tagen aber als der levitische Jüngling Samuel am Heiligthum in Silo priesterlich diente, war von dieser Einigkeit eines freien, gottgeheiligten Volkes nichts zu sehen. Es war mit dem Gesetze Moses gegangen, wie mit den Bundesschriften des Neuen Testaments. Wir würden sehr irren, wenn wir glaubten, die christlichen Gemeinden seien Jahrhunderte lang ganz und innig das gewesen, was das Neue Testament von einer Gemeinde wahrhafter Gläubigen verlangt. Vielmehr wissen wir, wie früher schon in der christlichen Gemeine Unordnungen und Abweichungen einrissen, und wie groß und verhängnißvoll diese gewesen sind. Eben also erging es mit dem Gesetze Gottes, gegeben durch Mose. Sobald alle die alten Leute gestorben waren, die noch selber die großen Thaten Gottes erlebt hatten, verfiel der Eifer des Volks, von einem getreuen Halten des empfangenen Gesetzes war keine Rede, die Stämme gingen ihren einzelnen Interessen nach, die kleinern waren nicht beschützt und die beiden großen, Juda und Ephraim, neideten einander. Das Land wurde von den Heiden und dem Heidenthum nicht gesäubert, und die Ansteckung des letztern griff einmal über das andere bei dem Volke in verderblicher Weise um sich.

Einzelne von Gott erweckte Männer, welche wir unter dem Namen der Richter kennen, griffen außergewöhnlicher Weise ein, retteten mit siegreicher Hand einzelne bedrohte Landestheile und führten das dankbare, bußfertige Volk zum Glauben und Gehorsam des Gottes der Väter zurück. Das waren aber einzelne und vorübergehende Hülfen. Im Ganzen nahm der Verfall immer zu, und als an der südwestlichen Küste des Landes das Volk der Philister anfing mächtig zu werden, unterlagen auch die stärkeren Stämme, und der zuletzt aufgetretene Richter, Simson, verlassen von seinem entmuthigten Volke, ging tragisch unter, und hatte es nicht weiter gebracht, als daß er „anfing Israel zu befreien“ (Richt. 13,5. ).

Wie aber der politische und sociale Zustand des Volks das Bild des wachsenden Zerfalls und des drohenden Untergangs darbietet, so lag auch das Heiligthum selbst von einem tiefen Schatten bedeckt. Eli, der Hohepriester, selber noch gottesfürchtig, aber ein Mann ohne sittliche Kraft, anstatt das Recht Gottes zu handhaben, sah zu, wie seine Söhne Unrecht und Uebervortheilung am Volke übten; anstatt als Priester Gottes dem Namen des HErrn Ehre und Heiligung zu verschaffen, ließ er zu, daß die Söhne durch ihr Betragen und ihre Unsittlichkeit dem Volke zum Aergerniß wurden. Daß „zu derselbigen Zeit des HErrn Wort selten und wenig Weissagung war“, darf uns nicht wundern. Höchstens ließ sich noch eine vereinzelte, warnende und drohende, prophetische Stimme hören, aber auch diese wurde überhört, und im Ganzen scheint das lebendige Wort des sich offenbarenden HErrn von Israel gewichen und auch das hohepriesterliche Licht und Recht zeitweilig erloschen zu sein.

So war für Israel eine der Zeiten eingetreten, wie sie in der Geschichte des Reiches Gottes je und je vorkommen, daß nämlich menschlicherweise keine Hoffnung des Fortbestandes mehr ist, und die natürliche Berechnung nichts anders erwarten läßt, als einen absterbenden Untergang. Dann ist aber auch die Zeit gekommen, wo der HErr ein Neues schafft, selber eingreift, die Hülfe bringt, die kein Mensch zu reichen vermöchte, und nicht etwa nur das Alte herstellt, sondern wo er dann um eine bedeutende Stufe sein Volk höher hebt und ihm neue Kräfte verleiht. In den Tagen, von denen wir reden, war das Heiligthum entheiligt; es sollte aber nicht eine neue Offenbarung Gottes über der Bundeslade oder durch die Wolken- und Feuersäule stattfinden, sondern nun war es Zeit, daß dem Volke Gottes klar gemacht werde, daß der lebendige Gott, der in der Mitte seines Volkes wohnt, nicht an die mit Händen gemachte Bundeslade sich anschließt, sondern daß er seine Wohnung nimmt in lebendigen Trägern und Zeugen seines Wortes; es war die Stunde gekommen, zu zeigen, daß der äußerliche Gottesdienst an der Stiftshütte nur sinnbildlich sei, und daß die lebendige Gemeinschaft der Gläubigen mit ihrem Gott beruhe auf der Mittheilung und Offenbarung seines Geistes. Die Bundeslade fiel in die Hände der Feinde und fand erst nach längerer Zeit ihre Stätte auf dem Berge Zion und dann im salomonischen Tempel. Die helfende und segnende Offenbarung Gottes aber geschah fortan durch das Prophetenthum, das von nun an und fortlaufend als eine geistige Macht hervortritt.

## 2.

„Samuel hatte sich gelegt in dem Tempel des HErrn, d. h. in oder bei der Stiftshütte, da die Lade Gottes war“ (1. Sam. 3,3), „aber Samuel kannte den HErrn noch nicht, und des HErrn Wort war ihm noch nicht geoffenbart“ (V. 7. ). Wenn in diesen Worten die Schrift uns sagt, Samuel habe den HErrn noch nicht gekannt und sein Wort sei ihm nicht geoffenbart gewesen, so ist darunter nicht verstanden die Bekanntschaft mit dem HErrn und seinem Worte, die der Fromme aus seiner innern Erfahrung und aus dem Lesen des geschriebenen Wortes schöpft. Beides können wir bei dem jungen Samuel getrost voraussetzen. Hier ist vielmehr die Rede von jener genauem persönlichen Bekanntschaft und dem unmittelbar geoffenbarten Worte, wodurch der Empfänger zum Propheten und seine Rede zur Weissagung wird. Denn das ist der Begriff des Propheten, daß ihm von dem sich offenbarenden HErrn Mittheilungen zufließen, wie ich von einem Mitmenschen Nachrichten und Mittheilungen erhalte; und wenn dann der Prophet ausspricht, das was ihm von dem HErrn ist mitgetheilt worden, so heißt ein solches Reden weissagen. Weissagen bedeutet nicht nothwendig: die Zukunft voraussagen, - sondern Weissagung findet immer da statt, wo der Mensch redet, aber nicht seine eigenen Gedanken oder was er sonst gehört oder gelesen ausspricht, sondern wo er das ausspricht, was ihm von dem HErrn mitgetheilt und zu sagen aufgegeben ist.

In der Nacht da Samuel die erste Offenbarung erhielt, geschah die Mittheilung des HErrn an ihn in der Weise, daß er glaubte von Eli gerufen zu sein. So viel wir aber beurtheilen können, erfolgte die göttliche Mittheilung an die Propheten nicht immer in der Art menschlicher Rede und in einzelnen Worten. Oft scheint es auch ein innerliches und unmittelbares Vernehmen gewesen zu sein, so daß der Prophet eben so wohl sagen kann, er habe geschaut als gehört, und woher auch die Propheten, besonders in älterer Zeit, geradezu Seher hießen (1. Sam. 9,9). Auch waren diese innerlich vernommenen Mittheilungen mehr oder weniger klar und unmittelbar; es konnte geschehen, daß sie in Bilder gehüllt waren, welche der Prophet deutlich innerlich schaute, deren Sinn er aber nicht zu enträthseln vermochte. So erhält in den Zeiten des Neuen Testaments der Apostel Petrus eine göttliche Weisung, nichts für unrein zu achten, was Gott gereinigt habe. Es wird ihm nicht in Worten die Weisung gegeben, unbedenklich dem Rufe des Hauptmann Cornelius zu folgen, sondern dieser Wink Gottes wird ihm eingekleidet und verhüllt gegeben unter dem Bilde vom Himmel niedergelassener unreiner Thiere, die er essen soll. Das Bild wurde von Petrus deutlich wahrgenommen, er wußte auch, daß es eine göttliche Mittheilung enthalte, aber er war „bekümmert in sich selbst, was das Gesicht wäre, das er gesehen“ (Apg. 10,17), denn der Sinn desselben war ihm noch nicht bekannt.

Außer dieser prophetischen Weissagung im engern Sinne des Wortes, wo der Prophet vom HErrn neue Mittheilungen erhält und Gedanken Gottes vernimmt, die er als Wort Gottes weiter verkündigen soll, finden wir in der heiligen Schrift auch noch ein Weissagen im weiteren Sinne erwähnt, wo der Mensch ergriffen wird von dem Geiste Gottes und in dieser Ergriffenheit redet, was der Geist ihn treibt auszusprechen in Worten des Lobes oder der Ermahnung oder des Trostes, ohne daß neue Dinge und neue Rathschlüsse Gottes geoffenbart würden, und ohne daß das Gesprochene als eigentliches Wort Gottes mußte aufbewahrt werden. So finden wir die siebenzig Aeltesten im Lager Israels weissagen (4. Mos. 11,16,ff,), nachdem ihnen Mose von dem auf ihm ruhenden Geiste mitgetheilt hat, ohne daß die Worte des Lobes und Preises, in die sie ausbrachen, dem was der HErr mit Mose redete gleichgestellt und ebenso wäre aufgezeichnet worden. So geräth später der König Saul zu zweienmalen (1. Sam. 10,10ff. ; 19,22ff. ), und selbst da er schon auf bösem Wege wandelte, bei der Begegnung mit den Prophetenschülern Samuels in die geistige Bewegung, daß er den ganzen Tag weissagte, und man verwundert fragte: Ist Saul auch unter den Propheten? während doch Saul niemals wirklich Prophet war, und nicht besondere Offenbarungen empfing, sondern nur in vorübergehender Ergriffenheit vom Geiste getrieben den HErrn lobte und pries. So finden wir in dem Neuen Testamente in der Gemeinde zu Korinth neben dem Zungenreden viele Weissagung, ohne daß diese korinthischen Propheten darauf Anspruch machten, neue Offenbarungen zu haben und Worte des HErrn zu verkündigen, die hätten müssen aufgezeichnet und der heiligen Schrift einverleibt werden.

Was nun aber diejenigen Propheten betrifft, mit denen wir uns in unfern dießjährigen Zusammenkünften einzeln zu beschäftigen gedenken, so handelt es sich da um solche Propheten des HErrn im engern Sinne des Wortes, welche unmittelbare Mittheilungen von Gott empfangen haben, und die ausdrücklichen Botschafter seines Raths und Willens gewesen sind.

Gleich in der ersten Nacht da Samuel vom HErrn aufgerufen wurde, vernahm er aus dem Munde desselben den unwiderruflichen Rathschluß des Gerichtes über das Haus Eli. Das Volk stand im Kampfe gegen seine Unterdrücker, die Philister. Nach einer erlittenen Niederlage sprachen sie (1. Sam. 4,3): „Warum hat uns der HErr heute schlagen lassen von den Philistern? Lasset uns zu uns nehmen die Lade des Bundes des HErrn von Silo; und lasset sie unter uns kommen, daß sie uns helfe von der Hand unserer Feinde. “ Aber die Bundeslade, die sie mit abergläubischer Verehrung wie eine gegenwärtige Gottheit betrachteten, wurde des Feindes Beute; Eli's Söhne sielen in der Schlacht, und er selbst, der blinde Greis, that, vom Schrecken überwältigt, einen unglücklichen, tödtlichen Fall. Israel war tiefer gebeugt als vorher, und der bisherige Hort seines äußerlichen Glaubens, die Lade des HErrn, war wie anderes Geräthe in den Händen des Feindes. Aber der priesterliche Jüngling in Silo hatte bereits den HErrn kennen gelernt und sein Inneres war der offenbarenden Stimme aufgethan; er war Träger und lebendiger Zeuge des lebendigen geoffenbarten Gottes, und war eine alte Zeit untergegangen, so brach dagegen eine neue, die prophetische Zeit mit Samuels Thätigkeit an.

## 3.

Aber wie es in der Geschichte des Reiches Gottes, das von unserm HErrn mit einem Senfkorn und dessen Wachsthum verglichen wird, zu gehen pflegt, so kam auch hier die Hülfe langsam, aber desto sicherer. Die Bundeslade war von den Feinden wieder an Israel ausgeliefert worden, weil ihre Anwesenheit für die Philister mit schweren Heimsuchungen begleitet war. Aber sie wurde nicht in die Stiftshütte nach Silo zurückgeführt, sondern einstweilen in Gibea bei Kirjath-jearim im Hause eines Abinadab untergebracht. Was aus dem Heiligthum in Silo geworden ist, wissen wir nicht. Samuel scheint diesen Ort auch verlassen zu haben, denn von nun an finden wir ihn in seiner Vaterstadt Rama, wo er seine ganze Lebenszeit über verblieb und schließlich auch begraben wurde (1. Sam. 7,17; 9,6;25,1. ).

Bis zu einem neuen größern Ereignisse verstrichen zwanzig Jahre (1. Sam. 7,2. ). Während dieser Zeit sproßte und reifte sowohl der gute Waizen als das Unkraut. Der auf das Heiligthum durch die, wenn auch nur vorübergehende Wegführung der Bundeslade und den Tod der hohenpriesterlichen Familie gefallene Schlag ließ dem Eindringen der Abgötterei Raum und es verbreitete sich unter Israel der Dienst der Baalim und der Astharoth. Andererseits aber wird uns von Samuel berichtet (1. Sam. 3,19ff. ): „Samuel nahm zu, und der HErr war mit ihm und ließ keines unter allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Berseba, erkannte, daß Samuel ein treuer (ächter) Prophet des HErrn war. . . . Und Samuels Wort erging über ganz Israel. “ Nachdem auf diesem stillen Wege durch alle vorher so getrennten Stämme hindurch ein neues geistiges Leben war angebahnt worden, kam es endlich dahin, daß „das ganze Haus Israel weinte nach dem HErrn“ (1. Sam. 7,2). Nun veranstaltete Samuel eine große Volksversammlung des gesammten Israels nach Mizpa, wo an einem feierlichen Tage die allgemeine Buße, das Aufgeben der Baalim und Astharoth, und ein erneuertes Hinwenden zum einen lebendigen Gott ausgesprochen und beschlossen wurde. Dieses einheitliche Zusammentreten des Volkes aber unter Samuels Oberleitung war den Philistern verdächtig und sie erkannten, daß Israel seiner Befreiung entgegen gehe. Sie rückten daher mit feindlicher Kriegsmacht aus, sicher ihres Sieges über die kaum bewaffneten, an die Unterdrückung seit langen Jahren gewöhnten Israeliten. Aber Samuel „schrie zum HErrn für Israel, und der HErr erhörte ihn“ (1. Sam. 7,9). Ein großes Ungewitter schreckte die Philister, „daß sie vor Israel geschlagen wurden. “ Samuel setzte einen Denkstein (v. 12. 13), und nannte ihn Eben-Ezer (Stein der Hülfe). Von da an „war die Hand des HErrn wider die Philister, so lange Samuel lebte“. Auch alle Eroberungen, welche die Philister gemacht hatten, mußten sie an Israel zurückgeben. - Mit dem andern starken und oft feindlichen Nachbarvolke, den Amoritern, hatte Israel ebenfalls Frieden so lange Samuel lebte (v. 15).

Hatte nun das Volk durch das stille und gesegnete, langsam wirkende Walten Samuels gelernt Buße zu thun, und hatte es erfahren, wie der HErr zu seinem Diener sich bekenne, sein Gebet erhöre und das bußfertige Volk von allen seinen Drängern erlöse, so erkannten sie auch in Samuel den Mann, der ihnen vom HErrn zum Führer gegeben sei und ließen ihn das Richteramt verwalten über Israel. Von seiner Stadt Rama aus richtete er das nunmehr geeinigte und nicht mehr nach seinen Stämmen zerspaltene Volk. Ueberdieß machte er jährliche Rundreisen, und baute bei Rama dem HErrn einen Altar (1. Sam. 7,16. 17).

Von dem levitischen Gottesdienst bei der Stiftshütte und von der Bundeslade ist nun nicht mehr die Rede. In der Person Samuels war der Richter, der Priester und der Prophet lebendig vereinigt. Nicht nur aber wirkte er persönlich und war selber Träger des göttlichen Geistes, sondern er gründete eine Prophetenschule, und versammelte eine Anzahl Zöglinge um sich. Aus diesem Keime, der sich forterhielt, sich erweiterte und zum kräftigen Baume erwuchs, entstand das Prophetenthum, welches von da an auf eine Reihe von Jahrhunderten in Israel eine lebenskräftige geistige Macht gebildet hat, die dem immer wieder um sich fressenden Uebel der Abgötterei widerstand, das oft ausartende Königthum in Schranken hielt, neben dem äußerlichen Priesterthum und anstatt desselben das Zeugniß des lebendigen Gottes in unmittelbarem Worte an das Volk vermittelte, vom äußerlichen Gesetzesdienste die Seelen der Menschen zum Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit erhob, und weissagend die Zukunft und das Reich des Messias ankündigte und vorbereitete.

Ohne Zweifel haben die Prophetenschüler nicht allein mit den geistigen Uebungen ihres heiligen Berufes sich beschäftigt, sondern auch durch Samuel Unterricht in der heiligen Schrift und dem damit zusammenhängenden Wissen erhalten, und die Abschriften der damals vorhandenen biblischen Bücher besorgt. Wie denn, nach einer nicht unwahrscheinlichen jüdischen Überlieferung, Samuel es war, der die bisherigen Bücher der heil. Schrift sammelte, ordnete und die letzte Hand an ihre Abfassung legte.

## 4.

Als Samuel älter wurde nahm er seine beiden Söhne zu Gehülfen im Richteramte (1. Sam. 8, i ff. ), und ließ sie zu Berseba, im südlichsten Theile des Landes, wohnen. „Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern neigten sich zum Geiz, und nahmen Geschenke, und beugten das Recht.“

Hier war Israel auf einem wichtigen und entscheidenden Wendepunkte angelangt. Durch Samuels politisches und priesterlich-prophetisches Walten war das Volk frei, stark und einig geworden, und bessere Erkenntniß durchdrang alle Theile desselben. Aber der Geist und die Gesinnung Samuels vererbten sich nicht auf seine Söhne, und doch war er alt, und die Zeit rückte herbei, wo durch seinen Tod das Volk verwaist dastehen würde, der Gefahr ausgesetzt, in die vorige Zerrissenheit, Unwissenheit und Abgötterei zurückzusinken. Es handelte sich nunmehr darum, ob das Volk die Erkenntniß und den Glauben habe, daß der HErr sein Gott und sein König sei, daß der HErr, der in der höchsten Noth einen Samuel erweckt, und durch ihn so Großes gethan, auch ferner selber seinem Volke weiterhelfen werde; es handelte sich darum, ob das Volk aufs neue sich zum Gebete vereinigen wolle, zum Gebete daß der HErr dem Samuel einen Nachfolger erwecken wolle, der in seinem Geiste ein treuer Führer und Priester des Volkes sei, und dasselbe als die Gemeine des lebendigen Gottes weide und leite nach seinem Rathe.

Dessen war das Volk nicht fähig; vielmehr verlangten die versammelten Aeltesten von ganz Israel, daß Samuel einen König über sie setze, wie alle andern Völker einen haben. Daß sie damit die waltende Herrschaft ihres Gottes verkennen und sie ablehnen, und daß es Israels Verderben sein müsse, aus einer priesterlichen Gemeine Gottes ein Unterthanenvolk menschlicher Könige zu werden, das sah Samuel wohl ein, aber die Aeltesten in Israel sahen es nicht. Vom HErrn belehrt, weigerte sich Samuel nicht, dem Volke seinen Willen zu thun. Saul wurde König, und nachdem er durch einen kühnen Feldzug gegen die Ammoniter und vollständige Besiegung derselben sich die allgemeine Anerkennung verschafft, trat Samuel zurück. Er that es mit der hohen Würde des Mannes, dem Niemand ein Unrecht vorwerfen kann; mit dem demüthigen Gehorsam gegen den HErrn, der nicht sich und die eigene Ehre sucht, und der, wenn abgerufen, eben so willig zurücktritt, als er im Dienste des HErrn vorangetreten war; endlich mit der herzlichen Liebe zu dem bethörten Volke, wie sie nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus dem Geiste des HErrn hervorquillt.

Niemand wird ohne Rührung und Ehrerbietung das 12. Kapitel des ersten Buches Samuels lesen, wie da der in's Privatleben zurücktretende Richter und Prophet sein ganzes Volk zum Zeugen nehmen kann, daß nicht Einer sei, der über Gewalt oder verweigertes Recht klagen könnte; wie er durch ein Zeichen vom Himmel das Volk zur Einsicht bringt, daß sie mit der Wahl des Königs den HErrn verworfen haben; und wie er, der persönlich dem Volke eine schwere Schuld des Undanks und des Unglaubens vorzuhalten hat, doch eben diesem Volke liebevoll die Zusicherung ging (1. Sam. 12,23): „Es sei ferne von mir, mich also an dem HErrn zu versündigen, daß ich sollte ablassen für euch zu beten, und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. “

## 5.

Noch eine Reihe von Jahren, deren Zahl wir aber nicht wissen, lebte Samuel und erreichte ein hohes Greisenalter. In dieser Zeit wirkte er als Vorsteher seiner Prophetenschule, und stand mit gutem Rathe dem neuen König zur Seite. Wie Samuel sein Lebenlang dem Worte des HErrn unbedingt gehorsam war, wohl wissend, daß dem ausgesprochenen Willen des HErrn gegenüber kein halber Gehorsam aufkommen kann, so leitete er auch den jungen König dazu an, daß er dem Worte des HErrn in allen Treuen nachkomme. Samuel war sich dessen tief bewußt, daß der König nur Glück haben könne, wenn er als den Gesalbten des HErrn sich betrachte, und als solcher einhergehe, daß aber lauter Unglück die Folge sein müsse, wenn in Saul der Königsstolz Platz greife, der sich selber als den Herrn ansieht. Bei zwei Gelegenheiten trat dieser Sinn von Seite Sauls hervor. Nach dem ersten Vorgang dieser Art, wo Saul zu Gilgal eigenmächtig opferte, erklärte ihm Samuel (1. Sam. 13,13. 14): „Du hast thöricht gehandelt, und nicht gehalten des HErrn, deines Gottes Gebot. Denn jetzt hätte er dein Reich bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Reich nicht bestehen. “ Bei dem zweiten Anlasse, wo Saul den Vertilgungsbefehl wider die Amalekiter nicht ausführte, kam es zum vollständigen Bruch. Samuel sprach (1. Sam. 15,28. 29. 35): „Der HErr hat das Königreich Israel heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist denn du. Auch lügt der Held in Israel nicht, und gereuet ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen sollte. “ „Forthin sah Samuel den Saul nicht mehr bis an den Tag seines Todes, aber doch trug Samuel Leid um Saul. “

Nicht nur um Sauls selbst willen, der einst Besseres versprochen hatte, mochte es Samuel leid sein, sondern auch um des Volkes willen. Dieses hatte die Königswahl gefordert und sie war nun so unglücklich ausgefallen. Was sollte nun mit Israel werden?

„Der HErr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du leid um Saul, den ich verworfen habe? Fülle dein Horn mit Oel, und gehe hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai; denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen“ (1. Sam. 16,1). Samuel gehorchte und salbte den jungen David zum König über Israel.

## 6.

Von diesem David soll in den nächsten Stunden im besondern geredet werden. Wir enthalten uns daher hier auf die Person und den Beruf dieses neuen Königs einzutreten, und beschränken uns darauf, die Stellung des hochbetagten Samuel zu den beiden, Saul und David, zu schildern, und dann mit einem Rückblick auf die ganze Persönlichkeit Samuels zu schließen.

Saul, der alte König, den Gott verworfen hatte, und David, der zukünftige König, den Gott erwählt, standen zu einander in nahem Verhältnisse. Nicht nur war David an die Spitze des Kriegsheeres gestellt, sondern er war der Person des Königs noch näher angeschlossen dadurch, daß Davids Saitenspiel den Saul beruhigen mußte, wenn der böse Geist in ihm tobte, und am engsten mit ihm verbunden durch seine Tochter Micha!, die Davids Eheweib war. Saul fühlte seine Entfremdung von Gott, und ahnte, daß seine Krone einst auf David übergehen werde. Wenn nun der greise König, der aus Gottes Rath und Weg gewichen war, noch dazu gekommen wäre, ernstlich an die Brust zu schlagen und unter Gottes Hand bußfertig sich zu demüthigen, wie würde er im Frieden Gottes und seiner Familie noch einen schönen Lebensabend gefeiert haben! Aber in ihm behielt das Böse die Oberhand und er machte Mordanschläge auf David. Dieser floh zu Samuel und fand ein Asyl in Najoth, d. h. in der Prophetenschule zu Rama (1. Sam. 19,18). Saul schickte Boten um David zu holen, und kam endlich selber. Gegen den Zorn des gewaltthätigen und mordlustigen Königs hatte Samuel keine andere Waffen als die des Geistes. Kein Strafgericht fiel auf Sauls Boten und auf Saul selber. Sie wurden ergriffen von dem in Najoth waltenden Geiste und weissagten, und statt zu drohen und Gewalt anzuwenden, fiel Saul zur Erde und weissagte selber den ganzen Tag und die ganze Nacht.

Aber eine gründliche Heilung des vorhandenen Schadens, eine auf Buße gegründete, dauerhafte Aussöhnung fand nicht statt, und wir finden bald nachher David hinausgeworfen in die Irre, wo er von Wüste zu Wüste sich flüchtet, ein mal ums andere aufgesucht und verfolgt von Saul.

Die letzten Tage Samuels kamen. Er hatte ausgerichtet, wozu er berufen war. Er hatte nicht nur Israel hinübergehoben und ihm hindurch geholfen durch den Untergang einer vergehenden Zeit mit ihren Schlägen und Unfällen, sondern er hatte in der Kraft des prophetischen Geistes das tief gesunkene Volk emporgehoben, und es auf eine neue Stufe der Einheit, der Wohlfahrt und der Macht gestellt. Er hatte von der eingerissenen Abgötterei Israel zurückgeführt zu dem Dienste des einen, lebendigen Gottes, und zwar nicht mehr zum Dienste im Buchstaben äußerer Gebräuche, sondern zu einem Dienste Gottes im Geist und in der Wahrheit, bei welchem „Gehorsam besser ist als Opfer“ (1. Sam. 15,22. ). Er hatte eine Pflanzschule des geistigen Prophetenlebens angelegt, und den Quell, der in ihm selber sprudelte, in Rinnsale geleitet, die dieses Lebenswasser den kommenden Geschlechtern zuführten. Er hatte endlich, wie schon oben bemerkt worden, aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Sammlung und Anordnung der bisher vorhandenen biblischen Bücher sich beschäftigt, und in das Verständniß derselben seine Schüler eingeleitet.

Wenn er so bei dem anbrechenden Feierabend seines Lebenstags auf sein Tagewerk als auf ein in Gott wohl vollbrachtes zurückblicken konnte, so gilt doch auch von ihm, was der Verfasser des Hebräerbriefs von den Glaubensmännern des Alten Bundes sagt (Hebr. 11,13): „Diese alle sind gestorben im Glauben, und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie von ferne gesehen und gegrüßt, und haben bekannt, daß sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. “ Samuel hatte erfahren, daß das Volk durch Geist und Wort sich nicht leiten lasse, und daß es ein sichtbares Königthum über sich haben wolle, das in letzter Folge einen Untergang herbeiführen müsse, wie er später über Israel kam durch die Chaldäer bei der Wegführung nach Babel. Zwei von ihm gesalbte Könige waren am Leben; der eine abtrünnig von Gott und dem Strafgerichte entgegenreifend; der andere von Gott erwählt, aber hinausgeworfen, geächtet und verfolgt. Im Glauben, der nicht sieht, aber auch nicht zweifelt, hatte Samuel gelebt; in diesem Glauben schied er von hinnen. „Das ganze Israel versammelte sich, und trugen Leid um ihn, und begruben ihn in seinem Hause zu Rama“ (1. Sam. 25,1).

Dem Charakter Samuels hat man den Vorwurf gemacht, daß etwas Hartes und Gewaltthätiges in demselben sich zeige, wenn er z. B. von keiner Entschuldigung hören will, die Sau! wegen seines durch dringende Umstände veranlaßten Opfers zu Gilgal vorbringt; wenn er die Ausrottung der Amalekiter befiehlt und ihrem König Agag eigenhändig vom Leben zum Tode bringt. Dieser Schein von Härte verschwindet aber, wenn wir genauer einblicken in die damalige Zeit und ihre Verhältnisse, und uns vergegenwärtigen, daß Samuel nichts für sich selber gesucht, sondern nur nach dem Worte des HErrn gehandelt, auch nichts von andern gefordert hat, als was er zuerst selber leistete. Daher hat auch ein neuerer Gelehrter (Knobel, Prophetismus der Hebräer II. S. 37), indem er den Charakter Samuels einer unpartheiischen Prüfung unterwirft, in dieser Beziehung also geurtheilt: „Man hat bei diesen Fällen, welche übrigens nach ihrer Zeit zu beurtheilen sind, doch niemals zu vergessen, daß Samuel, der die traurigen Folgen des Abfalls von Jehovah aus der Zeit der Richter kannte, mit der strengsten Consequenz verfahren mußte, wenn er das theokratische Princip wieder zu voller Geltung bringen, es darin sichern, und somit als Jehovahprophet der ursprünglichen Verfassung gemäß die Theokratie erhalten wollte. Schlaffe Nachgiebigkeit und Halbheit hätte in einer Zeit, wo die Theokratie erst wieder zu vollständiger Anerkennung gebracht werden sollte, alle übrigen Bemühungen dafür erfolglos gemacht. Dieses mußte ihm auch selbst klar genug sein, und er konnte daher nicht anders als mit durchgreifender Strenge handeln, wenn nicht sein ganzes Streben in Nichts aufgehn sollte. “

Sehen wir uns nun belehrt und beruhigt über den dem Samuel vorgeworfenen Zug von Härte, so verweilen wir mit ungestörter Freude bei der Betrachtung des großen Mannes in seinen übrigen Charakterzügen. Es zeigt sich da eine überraschende Gediegenheit und Ganzheit; eine beherrschende Größe und eine unerschütterliche Kraft im Dulden wie im Handeln. Diese Größe aber ist gepaart, oder vielmehr sie geht erst hervor aus dem kindlichen Gehorsam gegen das Wort des HErrn, und der unbedingten Hingabe des ganzen, ungetheilten Herzens an den Geist Gottes. Kein selbstsüchtiges Streben, keine unlautere Schwäche trübt das reine Bild dieses großen Propheten, und die heilige Schrift, die mit unverfälschter Treue die Fehler und Sünden der Männer Gottes erzählt, berichtet von Samuel auch nicht einmal ein unwahres Wort, das er geredet hätte.

Blicken wir aber mit Achtung und Liebe auf diesen Helden in Israel, und anerkennen wir was der HErr Großes durch ihn und an ihm gewirket hat, so können wir nicht anders als unsern anbetenden Dank dem HErrn darbringen dafür, daß er je und je sich seine Knechte erzieht, sie ausrüstet, und durch sie sein Reich erbaut; das Reich, das in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt ist, und das von einer Zeit zur andern in großartigem Stufengange unter seines ewigen Hauptes allmächtiger Leitung sich hebt von einer Klarheit zur andern, bis endlich alle Lande werden der Herrlichkeit des HErrn voll sein, und die eine Heerde wird Frieden haben unter dem einen Hirten.

# Quellen:

Sämtliche Texte sind der [Glaubensstimme](http://www.glaubensstimme.de/) entnommen. Hier sind zumeist auch die Quellangaben zu finden.

\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----\_\_\_\_----

Die Bücher der Glaubensstimme werden kostenlos herausgegeben und dürfen kostenlos weitergegeben werden.

Diese Bücher sind nicht für den Verkauf, sondern für die kostenlose Weitergabe gedacht. Es kommt jedoch immer wieder zu Fragen, ob und wie man die Arbeit der Glaubensstimme finanziell unterstützen kann. Glücklicherweise bin ich in der Situation, dass ich durch meine Arbeit finanziell unabhängig bin. Daher bitte ich darum, Spenden an die **Deutsche Missionsgesellschaft** zu senden. Wenn Ihr mir noch einen persönlichen Gefallen tun wollt, schreibt als Verwendungszweck „Arbeit Gerald Haupt“ dabei – Gerald ist ein Schulkamerad von mir gewesen und arbeitet als Missionar in Spanien.

Spendenkonto: **IBAN:** DE02 6729 2200 0000 2692 04,   
**BIC:** GENODE61WIE

Alternativ bitte ich darum, **die Arbeit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Schlossplatz 9 in Schwetzingen zu unterstützen.** Die Landeskirchliche Gemeinschaft „Schlossplatz 9 in Schwetzingen ist eine evangelische Gemeinde und gehört zum Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband e. V. (SGV) mit Sitz in Neustadt/Weinstraße. Der SGV ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Ich gehöre dieser Gemeinschaft nicht selber an, und es gibt auch keinen Zusammenhang zwischen der Gemeinde und der Glaubensstimme, doch weiß ich mich ihr im selben Glauben verbunden.

LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT „SCHLOSSPLATZ 9“ 68723 SCHWETZINGEN

Gemeinschaftspastor: M. Störmer, Mannheimer Str. 76,  
68723 Schwetzingen,

IBAN: DE62 5206 0410 0007 0022 89  
Evangelische Bank eG, Kassel

Andreas Janssen   
Im Kreuzgewann 4   
69181 Leimen

Natürlich suche ich immer noch Leute, die Zeit und Lust haben, mitzuarbeiten - wer also Interesse hat, melde sich bitte. Meine Email-Adresse ist: [webmaster@glaubensstimme.de](mailto:webmaster@glaubensstimme.de). Insbesondere suche ich Leute, die Texte abschreiben möchten, bestehende Texte korrigieren oder sprachlich überarbeiten möchten oder die Programmierkenntnisse haben und das Design der Glaubensstimme verschönern können.

# Endnoten

1. Nur Obadja hat noch eine ähnliche Stellung wie sie. [↑](#endnote-ref-2)
2. Eine vermittelnde Ansicht sucht das Anstößige des Wunderberichtes zu umgehen durch die Annahme, das Buch sei ein Lehrgedicht; das erscheint aber schon der schlichten, streng geschichtlichen Form desselben gegenüber als künstlich und unberechtigt. [↑](#endnote-ref-3)
3. Gegen Westen durch den Tigris, südlich durch den oberen Zab. [↑](#endnote-ref-4)
4. Hingegen hat - merkwürdig - ein Hügel jener Gegend heute noch den Namen Rebi Juna (Prophet Jona); die (unwahrscheinliche) Sage läßt Jona da begraben sein. [↑](#endnote-ref-5)